

## Wednesday 24th February, 1951

# HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES <br> Official Report 

## PART II-PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

## CONTENTS

|  | Pags |
| :---: | :---: |
| Statement re : Government's decision of derationing and decontrolling of Rice | 65-68 |
| Motion re: increase in the strength of the Committee on unemployment and underemployment .. .. .. | 68-69 |
| Statement re: Supplementary Demands for Grants | 69-74 |
| Discussion on the motion on Address by the Rajpramukh (not concluded.) | 74-180 |

Note :- In this part, a star (*)at the beginning of a speech denotes confirmation not received.

# THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY 

Wednesday the 24th February, 1954. The House met at Three of the Clock. [Mr. Speaker in the Chair]

## QUESTIONS \& ANSWERS

## (See Part I)

## Statement regarding Government's Decision of Derationing and Decontrolling of Rice

Mr. Speaker: Let us now proceed to item No. 2 on the Agenda. Dr. Chenna Reddy.

The Minister for Supply, Agriculture, Planning \& Development (Dr. Chenna Reddy) : Sir, I crave the indulgence of the House to make a statement regarding the final fruition of the food policy pursued by this Government.

The hon. Members will remember that when the House met last, there was considerable anxiety over the failure of jowar crops in the State and the consequent rise in jowar prices. I am happy to report to the House that since jowar has been completely decontrolled with effect from 1st January 1954, and its unrestricted inter-State movement allowed, jowar is arriving into the twin cities on an average of 4,508 bags per day, the figures of arrivals ranging from 1,650 bags to 10,508 bags per day. As a result of this, nearly 90,000 bags of jowar have arrived into the twin cities, in the last few weeks. These import figures compare quite favourably with the averge off-take of jowar of 1,100 bags per day during the peak period of rationing. Due to this inundation of the jowar market by arrivals from inside and outside the State, the market prices of jowar have recorded a steady fall from Rs. 49-8-0 for White jowar, Rs. 39-0-0 for chapti jowar and Rs. 35-0-0 for Peeli jowar, in the last week of December, i.e., immediately before the total decontrol to Rs. 35-0-0 for white, Rs. 33-8-0 for Chapti and Rs. 29-0-0 for Peeli jowar on 23rd February, 1954. This steady fall in the prices of jowar is expected to touch very soon the controlled price level, i.e., ex-godown rates of Rs. 34-8-6, Rs. 31-6-6 and Rs. 27-0-6 respectively.

Derationing and decontrol of rice was not, however, as easy as that of jowar or wheat, in view of the unprecedented scarcity fo rice in India during and after World War II. Hence a more cautious policy of gradual relaxation of controls was pursued. The rice content of the rations supplied to the cardholders was 2 ounces only during January, 1951, 3 ounces in the beginning of 1952 and after the present Government was ushered in, it was immediately increased to 4 ounces in 1952 to 6 ounces in the beginning of 1953 and to 9 ounces by the end of 1953. Derationing in areas other than the cities in the State was effected and free movement of paddy within the district was allowed by the middle of 1952 before which time, its movement even from one village to another was prohibited. Now all restrictions on milling or free movement of paddy or rice from district to ditrict will be removed along with its - derationing in the twin cities of Hyderabad and Secunderabad with effect from 25th February 1954.

The factors that contributed to the consummation of this long-awaited objective are satisfactory rain-fall, increasing adoption by the cultivators of this State of the Japanese method of rice cultivation and the distribution in ever-increasing quantities of fertilizers among the cultivators by the Agriculture Department. All praise to the cultivators of this State who on the advice of the Department, have taken to the Japanese method of rice cultivation with such readiness and enthusiasm that today the area under the Japanese method of cultivation in this State is proportionately bigger than that of any other State in India.

Simultaneously with the lifting of conrtrols, the Government have decided to allow full polish to rice and to reduce the issue prices of rice of all varieties in spite of the relatively lower out-turn of rice due to full polishing. Coarse rice will be issued at the rate of I. G. Rs. 16-8-2 per maund ex-godown or I. G. Re. 0-6-10 per seer in retail. Medium fine rice will be issued at the rate of I. G. Rs. 18-2-0 per maund ex-godown or I. G. Rs. 0-7-6 per seer in retail instead of the existing rates of I. G. Rs. 23-12-10 per maund ex-godown or I. G. Rs. 0-9-9 per seer in retail. This has been made possible by the stoppage of all rice imports from outside for the first time in the history of Hyderabad. The prices of imported rice were as high as Rs. 40 per maund for China rice and Rs. 20 to Rs. 30 per maund for other varieties of rice and this Government, in
collaboration with the Government of India, had to spend enormous amounts to the tune of Rs. 2 crores a year to subsidise food prices. In 1952, the amount of subsidy on our part was Rs. 90 lakhs and in 1953, it was about Rs. 38 lakhs and after 25 th February, 1954, not a single pie will have to be spent by way of subsidy. Besides, a huge capital to the tune of Rs. 6 to 8 crores was locked up in maintaining enormous stocks of food-grains and now a capital of little over Rs. $1 \frac{1}{2}$ crores will be enough to maintain the buffer stocks of foodgrains and the rest of the amount can be diverted for development purposes The expenditure on the establishment was Rs. $16,29,930$ before the process of decontrol started and now, after the last link in the chain of controls is broken with the derationing and decontrol cf rice, a skeleton staff will have to be ultimately maintained to cope up with the day to day work of the department at an estimated annual expenditure of Rs. $3,22,024$ saving thereby Rs. 13,10,106 annually. A good number of the retrenched officers and staff of the Supply Department have already been provided with alternate employment and earnest efforts are being made to absorb as many of the remaining employees and as early as possible. A very large number of godowns, both Government owned and rented, will now be diverted for housing nation building departments such as Co-operatives Agriculture etc., and this will result in a saving of about Rs. 5 lakhs annually. The reduction in the issue prices of rice will not result in any immediate loss to the Government although the utara will be considerably lowered on account of full polishing of rice now proposed to be enforced. The cumulative effect of all these measures will be the end of the age of controls in Hyderabad after nearly 12 years of rigorous controls causing untold hardships to all sections of society and the commencement of the age of free movement of and free trade in all foodgrains without any restrictions. Collection of rice directly from the cultivators under levy will cease forthwith and procurement of rice will be made from trade.

The Government wish to assure the House that "enough stocks have been built up by the Government to face any eventuality. A reserve of over 45,000 tons of rice has been $\because$ built up and this reserve is expected to last for 11 months as
the average off-take of ricehas been 4,000 tons per mensem. Besides, the availability of rice in the open market is also expected to be sufficient to meet the public demand. The progress of procurement has been satisfactory and encouraging as the Abi target has on the whole been exceeded and the Tabi target is also expected to be exceeded as all the tanks in the State are full for the first time in the last several ycars. The present Ration Shops will be converted into Fair Price Shops, which, if the consumers so desire, will issue rice at the rate of 6 ounces per head per day against cards.

All the present Supply Committees will be replaced by Development Committees which will be saddled with the responsibility of aiding and advising the nation building activities of all the departments in their districts including Supply, Agriculture, Co-operative etc.

## Motion Re: Increase in the Strength of the Committee on Unemployment and Underemployment

Mr. Speaker : A motion for increasing the strength of the Committee on unemployment was moved by Dr. G. S. Melkote yesterday. I want that it should be taken up for discussion now. It is just a matter of addition of one member, i.e., increasing the strength, from 12 to 18.

The Minister for Public Works and Labour (Dr. G. S. Melkote :) Mr. Speaker, Sir, Yesterday, I moved the following motion :
"That leave be granted to increase the strength of the Committee on Unemployment and under employment constituted by the House on 18th July 1952, from 12 to 13 and to include Shri Vinayak Rao Vidyalankar, Minister for Finance and Statistics, as its Member".

The idea in moving this motion was this : the chairman of this Committee happens to be the Labour Minister. Since 1952 there has been a change of nearly three Labour Ministers and every time a change in portfolios took place it was felt and that correctly too-that the experience of the outgoing Minister should not be lost to the Committee. That was why the name of the first Labour Minister, who ceased to be a Minister, was included as a member of the Committee on an earlier occasion. Now I wish that Shri Vidyalankar also be included as a Member. and the recommendations of the Commate willor perdiefere the House very soon. At this juncture I fect that the mature experience of the present Finanec Minister should be utilised and that is why I have brought in this motion.

श्री. वह्ही. डो. देश्रपांडे:-(अप्पनुडा) जो मोशन हाभुसके सामने अया है अुणकी ताओद हम अेक घर्त पर कर सकते हैं। कि यह्ह दूसरा वक्त है दि त्रेजर मिनिस्टर को कमेटी का मेंबर बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि अैसा तीसरा मौका नही आयेगा ।

Mr. Speaker : The question is :
"That leave be granted to increase the strength of the Committee on unemployment and underemployment constituted by the House on 18th July 1952, from 12 to 13 and to include Shri Vinayak Rao Vidyalankar, Minister for Finance and Statistics, as its Member.

The Motion was adopted.

## Statement on Supplementary Demands for Grants

वित्त तथा अुद्योग मंत्रो (धी. वि. के. कोरटकर :) -अघ्यक्ष महोवय, सन १९५३-५४ में जो जायद अबराजात हुअे है अुनके बारे में सप्लीमेंटरी डिमांडज् (Supplementary Demands ) का तस्ता और अुसीका स्टेटमेंट ( Statement) कल टेबल पर रख दिया गया है। जिस वक्त स्टेटमेंट और तल्ता रबा गया था अुसी वक्त यह् खयाल किया गया था कि किसी भाषण की खास जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तस्ते में पूरी चीजें बिल्कुल साफ साफ तौर पर लिखी गअी हैं। किसके सिवा सप्लीमेंटरी डिमांडज-जोंक वक्तन फ्रक्तन की जाती दें अुनके लिये बिजीनेस हूल १७९ और कान्स्टीटयूइन की दफा २०५ दोनों में भापण की कोझी खास जगह नहीं है। यह समझकर मेंने נुस वक्त कहा था कि माषण देने को मुझे कोओी जहरत महीं है, क्योंकि तस्ता बिल्कुल साफ है ।. लेकिन फिर मी यह बाश़ा हुआी हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाय, तो में हाबुस के सामने यह् रखना चाहता हूं कि यह् जो डिमांडज् हैं वे यों तो देखने के लिये $\gamma$ करोड $१ २$ लाख $૪ ६$ हजारं के बहुत दडे ढिमांडज् मालूम होते हैं। अंसा मालूम होता हैं कि सप्ल्यीमेंटरी डिमांडज् में धितनी बडी रकम ४ करोड की क्यों पेग़ी का जारही है और शायद बिसी बजह् से जिस बात पर बहुत जोर दिया गया हैं कि फायनान्स भिनिस्टर अिस पर जरूर कुछ्ठ न कुछ कहें 4 में झिस बारे में साफ कह देना चाहता हूं कि डिमांड वास्तव में जितनी बही दिस्ती है मुतनी बडी नहीं है। जिसमें तीन तरह्ट की रकमें रामिल हैं। बेक तो कुछ अेसी रकमें जो डंड हेडज् ( Dead Heads ) में आाती हैं दीर जिनके लिये फॉमेंल बोट
 हैं जो सिफ खाते के व्वबादले की वजह चे यहां पर खारी गयी हैं। अकाबुंटंट जनरल (Accountant General) ने बहुत सी रकमों के बारे में खवर्नमेंट को यह मशविरा दिया हैं कि वे केक खाते से निकाख कर दूसरे रहाते में जाली जबलें। जब सेक रकम अेक सावे से

निकाल कर दूसरे खाते में डाली जाती है तो यहु लाजमी हो जाता है कि जुसके लिये हाभुस की मंजूरी ली जाय। दूसरी रकमें कुछ थोडी रह जाती हैं जो सही तौर पर जायद अखराजात के १र पर खर्च हुओ हैं। अिस डेड हेड के तहत जो रकमें हैं, जिनके लिये फॉर्मल वोट की जरूत नहीं हैं, वे ४ लाख ५८ हजार ६ सी के करीब हैं। दूसरी रकम जिसके बारे में मेंने हहा कि सिर्फ बेफ साते से निकाल कर दूसरे खाते में डालने के लिये ओ. जी. का मशविरा मिला हैं, वह २ करोड ६५ लाख के करीब है । अिसी तरह सेंबाकी जो सही तौर पर जायद खर्च बतलाया गया है। जितकी कि दूसरी रकमों के साथ मंजूरी चाही जाती है, वह सिर्फ ६२ लाख २५ हजार रह जाती है। अिस में केपीटल अकौंट ( Capital Account ) की तरफ से २९ लाख १३ हजार की रकम पडी है। और जो दूसरा खर्चं रह जाता है वह्ट ३३ लाख १२ हजार का है। में हाबुस को बतलाना चाहता हूं कि पिछ्छले साल में अगर कोओी जायद खर्च हुआा है, कि जिसपर बापको सही तोर पर गौर करना चाहिये, तो वह्ट सिर्फ ३३ लाख १२ हजार का ही है। क्योंकि २९लाब १₹ हजार का जो कैपीटल अकौंट में खर्च पडा है वह अंक तरह् से स्टेट अंसेटस्में ( State Assets) शामिल हो जायगा। अुसके लिये आपको गौर करना चाहिये, लेकिन जुसपर तशावीस करें असीी कोली चीज आपके सामने नहीं है। जो रकम रह जाती है वह सिर्फ ३३ लाख १२ हजार की रह जाती हैं। अब अिन रक मों के बारे में थोडे से तफसीलात के साथ में और कुछ चीजें हाभुस के सामने रख देना मुनासिब समझ्ञता हूं। जो रकमें ट्रान्सफर आफ हेडज (Transfer of Heads ) की वजह से यहां पर बताओी गओी हैं भुनमें दो बहुत बडी रकमें हैं। अंक रकम १ करोड $\gamma$ लाख की है, जो आयटम ( Item ) मंद़र १₹ में हैं। किसकी मंजूरी हाबुस से पहले ही ली जा चुकी है। लेकिन जिस वक्त ये मंजूरी ली गओी थी वह सप्ट्गाय हेड ( Supply Head ) के वहत ली गझी थी। सप्लाय डिपार्टेंटंट का यह अेक खर्चा समझा गया था, लेकिन अब अर्कौटंट जनरल ने हमको यह मशविरां दिया है कि अिसको किस हेड से निकाल कर स्टेट ट्रेंडिंग (State trading) के हेड में डाल दिया जाय। वह रकम १ करोड १६ ल्यास की थी। अुसमें से ? करोड $४$ लाख सप्लाय हेड् में से निकाल कर स्टेट ट्रेंडिंग में डाल दी जाय, और बाकी रकम रेशानिंग वगैरा का जितना खर्वा हैं अुतन्ही सिर्फ सप्ल्डाय हेड में बताया जाय। यह् रकम अैसी नहीं है जिसके बारे में आपको द्वाबारा गोर करने की जहुरत हो ।

तीसरी अेंक बही रकम है जोकि fिडस्ट्रीज डिपार्टमेंट (
Industries Department ) की हैं। वह आयटम नंबर ५ है। अुसका वाक्या यह है कि ६ लाख २द हुणार के चेभसं (. Shares ) सिडस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव्हु (Industrisl Federation of Co-operatives) के गवर्तमेंट ने खरीदे थे, और घुनका पूरा खर्ची हर वक्त अंडव्हान्स ( Advance ) में ही बताया जाता या। यह्ह रकम अिडस्ट्रियल कोलॉपरेटिन्हज् की तरफ अंडवान्स में ही है। अं. जी. ने मशविरा दिया है कि हर वक्त आप्प झिस रकम को 今िस तरह से नहीं बता सकते। आपकी यह रकम .अब अंसी हो गयी हैं जोकि कॅपीटल के तौर पर अेक जगह्ह लग्र गओी है। जिसलिये अुसको वहां से निकाल कर दूसरे मद़ में डाल़ जाय । यह मी बेक चेंज बॉफ अकौंट ( $\quad$ Change of Account :) की रकम है। आयट्न नंबर है में द? रुख C९ हानार की रकम है।: बिसके

बारे में स्टेटमेंट में बतलाया ग़या है, और में भी यह तफसील से अर्ज कर दूंगा कि अिसके पहले जिलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो खर्च होता था अुसके लिये तरीका यही रखा गया था कि जिलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट अपनी आमदनी में से खर्च कर सकता था, और अुसके बाद बैल्गन्स शीट (Balance Sheet ) में नफान-ुुसान निकालनें के बाद जो कुछ नफा हो जाता वह गवर्तमेंट के खजाने में रेवीन्यू के तौर पर जमा होता था। पिछले साल अन्तूबर के महीने में हमको यह मशविरा दिया गया कि यह तरीका सही नहीं है, वल्कि असा तरीका अेख्तियार किया जाना चाहिये कि जो जो अिलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जमा होता है वह पूरे स्टेट रेवीन्यूज ( Stete Revenues ) में जमा किया जाय, और जो खर्च होता है वह स्टेट रेवीन्यू से निकाल कर खर्च किया जाय। गुजिशता ६ महीनों में यह तरीका अंख्तियार कर लिया गया है, ओर अुसीकीवजह से यह्ट $५ ?$ लाख ८१ हजार अिलेक्टिसिटी डिपार्टंमेंट को खर्च करने के लिये दिया गया है। यह रकम असी है जो अिस डिपार्टंमेंट से आत्म थी, और चूंकि बजेटरी सिस्टम (Budgetory System) का तरीका बदल गया है, और अिस साल भुसको पहले रेवोन्यूज जमा कर के फिर वहां से लिया गया है, अिसरिये अिसको हाबुस की मंजूरी के लिये रखा गया है।

अिसी तरह से आयटम नंबर ९ है। यह मेजर हेड ५५ पेन्हान में बताया गया था, हेकिन अब बे. जी. से मराविरा दिया गया है कि चूंकि यह्ह कम्यूटेशान ( Commutation) के लिये सर्च किया जाता है ऊिसरियें अिसको निकाल कर मेजर हेड ५५ अंन्में डाला जाय। ये बडे बडे खर्च सिर्फ खाते तबदील होने की वजह से हुले हैं यह मेंने आपको बतलगया।

अिसके बाद अेक खर्च अेक करोड रुपये का है, जो आयटम नंबर \& में है। वह, अेक टेकनीकल गलती की नजह् से हमको रखना पडा। आपको याद होगा कि पिछते साल जब अप्रोप्रिअेशन बिल ( Appropriation Bill) यहां पर पास हुआ था तो यहां पर करीब करीब अंक घंटे तक हाअुस का काम बंद रखना पडा था। कुछ गडबडी भी हुआी थी, आर बहुत से आदमी यहां पर आ गये थे, बौर थोडी देर तक हाबुस का काम नहीं चला, और हालुस आसिर कार रात को ९ बजे सतम हुछा। और अुसके बाद जब यह बिल, अुसके लिखने वग्रारा का काम कर के, आला हजरत के पास दस्तसत करने के लिये भेजा गया, तो रात के बारा बज चुके थे। और बारा बजने के बाद आला हजरत के दस्तखत हुओ,

## श्री. ह्हो. डी. देरापांडे :-ये आला हजरत कौन हैं ?

बी. वि. के. कोरटकर :-राजग्रमुख का अुर्दूर में तर्जुमा आला हजरत होता है। अगर मुके याद नहीं रहता तो कम से कम आपको तो जरूर याद रहना चाहिये था।

रातके बारा बजने के बाद आला हजरत्त के दस्तखत होने से ओे. जी. मे बेतराज अुठांया कि वह्र लीयली (Legally) या टेकनीकली (Technically) सही नहीं है। लेक्किन कॉमनसेस्स से में समझता हूं कि द्तरखत सुबह हो जाने से कोधी फर्क नहीं पडता, क्योंकि हां्युस जे लिस रकम को पास



चाहिये था। लेकिन बज गये बारा। सिसका नतीजा यह हुला कि यह रकम गडबड में आ गओी। अअसकी मी मंज़री हाबुस ने पहले से देकर रखी है। यह कोली नओी चीज नहीं हैं। टेकनीकल गलती की वजह से अब हाबुस के सामने मंजूरी के लिये आडी है, औौर मुले भाशा है कि जिसको मंजूरी दी जायगी।

जिसके बाद कुछ रकमें अंसी हैं जिनके बारे में में ने बतलाया कि वे डेड हेड की हैं, और बुनको हायुस के सामने रलना लाजमी है, लेकिन फॉर्मल वोट की जहरत नहीं होती। भुसमें आयटम नंबर $₹$ है जो सूद वगररा का है। वह २२ लाख का है। और दूसरा आयटम नंबर २ह, जो कजें के बारे में अदा की जाने वाली रकम के संवंधमें है। जिनको झिसरिये हाबुस के सामने लाना पडा कि पहली रकम में सन १९५२-५३ में जो कुछ तूव कगेरा देना चाहिये था, वह वक्त पर नहीं दिया गया। अुसी तरह से जो पक्किक लोन ( Public Loan हमने पिद्धे वर्ष लिया था भुपका डिसकाबुंट ( Discount ) भी देना था जुसके लिये कुछ रकम दी जानी चाहिये। वह सब रकम जिसमें जमा है। द्वसरा जो आयटम है वह जनरल हेउस् ( General Heads ) के तोर पर है। अबतक यह किया जाता था कि हर साल जो रकम जमा हो जाती थी वह स्तिंकिं फंड ( Sinking fund ) में जाती थी, और जिस वक्त कर्जोंी अदाझी होती थी अुस वक्त वह रास्त दी जाती थी। अब ओे. जी. ने कहा है कि अंसा नहों होना चाहिये, बल्कि सिकिका फंड पहले जमा करना चाहियें, फिर भुसको कर्ज में डालना चाहिये, और फिर अदाधी में डालना चाहिये अेक वक्त रेवीन्यू में जमा करने के बाद फिर बर्च करते हें, तो भुसको किसी तरह से हमको पूरा करना पडेगा। बिसमें अेक रकम वह भी जमा हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत से फंड्स् रहते हैं, जैसे प्रॉविडंड फंड ( Provident fund ) हैं, अेप्रीकल्नरल मार्कोंटग फंड ( Agricultural marketing fund ) है, ये फंड घटते या बढते रहते हैं, और बुनका सूद भी कम ज्यादा होता रहता है। अिसके बारे में १ ल्यास म४ हजार की रकम यहां पर दी गझी है। जिस तरह से यह सब मिलाकर दो बडे बडे आयटम्स यहां हैं। अेक २२ लाब द४ हजार का, और दूसरा $४<$ लाब ७ ७ हार का है।

 की गबी है। कुछ बहु मी रकम पहां पर दी ग़बी है। यह सब बताने के बाद जैसा कि मेने कहा असल़़ी बर्चा सिफे ३३ हांब का हुका है। अुसमें दो चार रकमें हं जिनकी तरफ में हायुस को


 गया है । रेले में हमारी रिखर्व पुलिस की। अुसकेक बलरे में रेल्दे में सीर हममें केक स्रगडा चल
 से हमने तरफिया पाया कि रेल्वे की हृ तक पीस अेंक्डॉडंडर (Peace and Order)

रखने का जहां तक सवाल है फिर चाहे वह जंगल में हो, शहर में हो या और कहीं भी हो, भुसके लिये स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार रहेगी। जिसलिये यह खर्चा स्टेट गवर्न मेंट को देना चाहिये। जिसलिये किस मद में जितना खर्च हुआ था वह हमको डालकर सिफे जमाखर्च करना है। अिसमें आर. टी. डी. स्ट्राबिक ( R.T.D. Strike) के वक्त भी कुछ थोडा सर्च तुआ था। वह पकड कर यह रकम ६ लाख १२ हजार के करीब होती है। जब यह तसफिया हुआ कि जिसका खचं स्टेंद गबंंमेंट को करना चाहिये तो हमने भी तसफिया कर लिया है कि अब हम अपनी रिजर्व पुल्यिस रेल्वे में नहीं रखेंगे। रेल्वे अपनी जिम्मेदारी पर जो चाहे सो अंतजाम कर सकती है। दूसरा खर्च जनरल अंडमिनिस्ट्रेशन (General Administration) का है। अुसमें अेक बडा आयटम यह है कि लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली का प्रिटिंग ( Printing ) का खचं बहुत बढ गया है । हमने ऊितना अंदाजा नहीं किया था, और यह खर्च अंदाज से बाहर हो गया है। अिसलिये अुसके अूपर भी ज्यादा खर्च करना पडा। अिस तरह से अिसमें दूसरी लंबो लिस्ट है, लेकिन बुसमें कोओी स्बास बडी चीज में नहीं पाता। कहीं टाभिपरायटर बढ गये हैं, और कहीं आदमी बढ गये हैं। बिलेक्रान के बारे में हमको छपाओ का खर्च करना पडा है और अुसके लिये २ लाख ३६ हजार का खर्च हुआ है। यह जनरल झेडमिनिस्ट्रेशान का खर्च मंने आपके सामने रख दिया है।

बिसके बाद आयटम नंबर ६ का खर्च है। आप जानते हैं कि पिछते वर्ष में कुछ जगहों पर सकेकरसिटी कंडीशन्स ( Scarcity Conditions ) पैदा हुओ, और भुनके लिये जहां कहीं हमको खर्च करना पडा चहां फॅमिन रिल्गीफ फंड (Famine Relief fund) के लिये रेबनन्यू अकौंट ( Revenue Account) से प़ैसा लेकर खर्च किया गया। लिसके लिये $७$ लाब ३ हजार का खर्च हुआ है। जिसके लिये आपको मंजूरी देनी चाहिये। दूसरा आयटम ? लाख ७४ हजार का है। अिसका वाक्या यह हैं कि गबन्ममेंट ने घेक ४५ ल्राख का फॅमिन रिलीफ फंड कायम किया है। वक्तन फवक्तन जब स्केअरसिटी कंडीशान्स पैदा होते हैं तो अित फंड से रकम निकाली जाती हैं। वह खर्च की जाती है और फिर जनरल रेवीन्यू से रकम डालकर जहां तक हो सके ४५ लाब की रकम को पुर किया जाता हैं। बिस वर्षं $७$ लाख ₹ हजार की रकम खर्च हुनी है। जिसमें १ ठाख ७४ हजार की जो कमी हुकी है जुसको पूरा करने के लिये बिस साल की रकम में से आपसे मंजूरी चाही जाती है।

नंबर ज का जो आयटम हृ वह अजीब व गरीब तरीके से हमारे सर पर आा पडा हैं। पिछ्छे वष्ष हमने समझ्ञा था कि मनसब अबॉलिखान बिल (Mansab Abolition Bill) हम बहुत जल्दी पास कर लेंगे और भुसके बाद हमको करीब 20 लाख रुपये की बचत होगी। भुस बचत को हमने अपने सामने रखते हुझे बजट में प्रोवीजन ( Provision ).कम रला था। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा लिसके तसफिये में जरा देरी होने लगी क्यों किं कानूनी पेन्चीदडियां आगलीं, और मनसबदारों ने भी रिट अेप्लीकेशान (Writ Application). दाखिल कर दिया था। तो यह सोचा गया कि हम पहले कननून पास कर दे, बौर वुसके जाद अगर रिट में हमारे खिलाफ तसफिया हो जाय तो फिर सुसकेक लियूे कुछछ तुजवीज सोचनी पहैंगी, या कौनून में तबदीली करनी पड्डेगी। गिसके बजाय निसका फैसला़ा ही पहुले क्यों न होने दिया जाय ? यह स्समक्षकर हमने अितजार किया नतीजा यंह हुआा कि यहां न कानून पास हुआ और न रिट का फेसला

हुआ। और मामला जहां के वहां रह गया। और खिसी बीच में कानूनी तरीके से रकमें देना लाजमी था 今िसलिये वह रकम जिसके बारे में सोंचा गया था कि बचत होगी, वह बचायी न जासकी, और वह रकम हमको देनी पडी। बिस लिये $१ २$ लाख ७? हजार का जायद् खर्च हुआ है। यह खर्च आपको मंजूर करना होगा।

कम्यूटेशान ऑफ पेन्गान्स (Commutation of Pensions ) के बारे में मैंने अर्ज किया है। वह भी सिर्फ अेक खाते की तबदीली है।

अिसके बाद जो रह जाता है वह कैपीटल अकौंटस् का खर्चा है। हमारे यहां जो बहुत से प्रोजेक्टस ( Projects ) चल रहे हैं अुनकी फेहरिस्त यहां दी गओी है। अुनके अूपर यह् जायद खर्च हुआ है। दूसरी जगहों से हमारी बचत ३४ लाख की हुआी है। लेकिन किसमें जो १८ ल्मा ६ हजार का ज्यादा खर्ण हुआ है सिर्फ वहृ आपसे मांगा जा रहा है। अिलेक्ट्रिसिटी की जो दो स्कीमें हैं, जिनपर जायद खर्च हुआ है, वह १ लाख ८९ हुजार, और २ लाख १८ हजार की हैं। ये दोनों खर्चं आपसे मांगे जा रहे हें। जिस तरह से जो भी खर्चं पिछले साल के बजट के अलावा हुआ है झुसको तफसील से मंने आपके सामने रखा है, और आपने भी अिसको बहुत अन्छी तरह से पढ लिया हैं कि बहुत सा खर्च तो अंसा है जिसके अूपर पहले ही वोट ( Vote.) दिया जा चुका हैं। झुसका सिफे खाता-बदल हुआ, भिसलिये बिस चक्त फिर से वोट मांगा जा रहा है। और कुछ खर्च अंसा है जिसके बारे में फॉर्मेल वोट ( Formal Vote ) की जरात नहीं है। जब मंने बिसको बितने तफसील से ह्याझुस के सामने बयान कर दिया है, तो में बैठने से पहले आपसे आशा करूंाा कि अब बिसके बारे में ज्यादा कटम्येशान्स आरे की जरूरत नहीं है। यह सप्लीमेंटरी डिमांडज् हैं जो अगर जल्दी से पास़ हों जायेंगी तो बजट पर पूरे शहद्दोमद के साथ बहस करने कर आपको मोंका मिल्ड जायगा। भिन चंद अल्फ़ाज के साथ में अिसको पेश करता हूं।

## Discussion on Motion an Address by the Rajpramulsh

Mr. Speaker: We shall now take up amendment to the * Motion of Thanks to Rajpramukh.

THat at the end of the motion, the following be added, phely

Laviag regard to the hardships caused to pleaders: and the personnel employed in courts whose mother tongue
is Urdu, regret to note the party policy of the Government in introducing regional languages in the courts:"

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Ankush Rao Ghare: I beg to move :
"That at the end of the motion, the following be added, namely-
' But regret to note that the Government has failed to start co-operative marketing in the State for the benefit of the agriculturists'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri Ankush Rao Ghare: I beg to move:
"That at the end of the motion, the following be added, namely-
'But regret to note that the Education Department is not functioning efficiently and that the scheme of voluntary aided schools sponsored by the Government is not progressing properly.' "

Mr. Speaker : Amendment moved :
Shri Bhagwanrao Boralkar (Basmat-General): I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
" But regret to note that the Government have failed to enlist adequate public support and infuse necessary enthusiasm and to secure co-operation from all the political parties in the State for the implementation of the various development schemes '."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri Bhagroanrao Boralkar: 1 beg to move:
"That at the end of the Motion the following be added, namely-
'But regret to note that the Gavernment has been slow to check growing corruption in the State and implement at the earliest the recommendations of the Committee constituted to study the extert of corruption in the State"."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri Rajamallu (Luxettipet-Reserved): I beg to move:
"That at the end of the motion, the following be added, namely-
' But regret to note that adequate legislation has not been enacted to eradicate poverty and illiteracy prevailing among the Harijans and Backward Classes in the State'."

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri M. Buchiah (Sirpur) : I beg to move :
" That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret that the address does not lay down any policy regarding the working classes and suggest any plan for solving the growing unemployment in the State, which has been a source of great anxiety to the public '."

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri M. Buchiah; I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note that the Address does not contain any measures to be taken by the Government to stop the distribution of the land among the members of the landlords' families going on for the last two years which eventually may sabotage the intention of the Land Reforms Act enacted during 1953.""

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri M. Buchiah: I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-

But regret to note that the Address is silent over the growing miseries of the Toddy Tappers and the Excise Professionalists without envisaging any measures for their social and economic betterment'."

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Shiva Basan Gowda (Sindhanoor): I beg to move :
"That at the end of the Motion, the following be added, namely--
' But regret to note that the Government are losing faith of the agriculturist class especially of the searcity areas by collecting arrears of land cess in spite of poor 'Kharif' and 'Rabi' yields in Sindhanoor, Manvi and Lingsgur of Raichur district, and also due to slow progress in the rural development works and the construction work of Thungabhadra Canal "."

Mr. Speaker : Améndment moved.
Shri G. Sreeramulu (Manthani): I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note that the failure of the Government to solve major problems of the peasantry, labour and the administrative machinery of the State and by amending the Tenancy Act have adversely affected the position of the tenants and have failed to root out stagnation and corruption prevailing in the administrative machinery of the Government '."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri G. Waghmare (Deglur-Reserved): I beg to move :

> "' That at the end of the Motion, the following be added, namely-
> 'But regret to note the failure on the part of the Social Service Department to ameliorate the condition of the Scheduled Castes, Tribes and Backward Classes'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri R. P. Deshmukh (Gangakhed): I beg to move;
"That at the end of the motion, the following be added, namely-
' But regret to note the hardships and plight of the agriculturists of the State in general and of Marathwada in particular due to failure of the Government to fulfil its promise to bring down the land revenue of ex-Jagir villages on par with Diwani areas '.".

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri R. P. Deshmukh: I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note the failure of the Government to extend the R. T. D. services throughout the State resulting in the inconvenience to the people and loss of revenue to the State '."

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Annajirao Gavane (Parbhani): I beg to move :
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note that the belated implementation of the Tenancy Act, the failure to pursue the policy of land to the tiller, failure to check fragmentation of lands by stopping resumption thereof, causing thereby great disturbance to the agrarian economy of the State, and resulting in eviction of a great number of tenants." "

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri Annajirao Gavane: I beg to move:
"That at the end of the motion, the following be added, namely-
' But regret to note the failure of the Government to start major or medium irrigation works in scarcity affected. Marathwada area of the State thus neglecting the development of the agricultural lands in that area."

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shti Amonvo Gavane: I beg to move:
That at the end of the Motion, the following be added, namely-

[^0]Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri K. Annanth Reddy (Balkonda): I beg to more:
" That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note that the Address is silent on the failure of the State Government to urge upon the Government of India to locate the Steel Factory, one of the major national industries, in the State and has thus neglected the interests of the people of the State in general and the labourers in particular.'"

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri K. Ananth Reddy: I beg to move:
"That at the end of the motion, the following be added, namely-
'are deeply disappointed for not finding any mention in the Address about the urgent problem of unemployment in the State and substantive steps to be taken by the Government to avert the serious situation caused therby.'"

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri K. Ananth Reddy: I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'and nothing that the entire Government machinery has failed to assess fully the spirit underlying the system of of village panchayats, regret to point out that the Government has not only failed to enthuse the right spirit in the villagers but on the contrary have tried to put the wheels back by discouraging the proper functioning of the panchayats.'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri M. Kondal Reddy (Kunaram) : I beg to move:
" That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note that the Government have miserably failed to minimise and root out the growing corruption, malpractices and stagnation in public services,' ".

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri J. Anand Rao (Sirsilla-General) : I beg to move:
"That at the end of the Motion the following be added, namely-
'But regret to note the failure of the Government to meet the growing needs of Colleges in the districts in spite of the assurance to that effcet'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri L. N. Reddy (Wardhanapet): I beg to move:
" That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note that inspite of normalcy prevailing in the State, the Address is silent on the general demand regarding the release of political prisoners and withdrawal of cases against them'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri B. D. Deshmukh (Bokhardan-General) : I beg to move :
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note the slow and unsatisfactory progress of repair and construction of minor projects in Telengana in general and Marathwada in particular'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri B. D. Deshmukh : I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely -
'But regret to note the failure of the Government to arrest the growth of unemployment in the State'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri B. D. Deshmukh: I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note that no concrete steps are being contemplated to arrest the growing unemployment in the State and to provide work or relief to those who are already unemployed'."

## Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri B. D. Deshmukh: I be to move:
" That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note that the amount sanctioned by Government for relief works in some parts of the State in general and Marathwada in particular is inadequate and too meagre when compared to the gravity of the situation'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri Uppula Malchur (Suryapet-Reserved) : I beg to move :

> ' That at the end of the Motion, the following be added, namely-
> "But regret to note the failure of the Government to mitigate the growing miseries of the Scheduled Tribes and for not envisaging measures for thier social and economic betterment'."

## Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri S. Ramanatham (Hanamkonda) : I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely--
' But regret that the Address does not make any mention of the policy. regarding the working class or suggest any plan as to fixing up of basic wage, linking up of Dearness allowance with index number providing bonus fund, the other social security measures, recognition of unions and adequate housing, and in general, provisions to meet unemployment consequent to schemes of rationalisation and closure of factories'."

> Mr. Speaker : Amendment moved, P-II-3

Shri K. Venkatrama Rao (Chinnakondur) : I beg to move :
" That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note the failure of the Government to urge upon the Government of India to amend the Constitution suitably for aboilishing the Institution of Rajpramukhs'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri K. Vienkatrama Raio: I beg to move :
" That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note that in spite of the opposition to the principle of nomination to the elected Local Bodies, neither the Government have shown any change of policy in this direction nor have they given adequate powers of administration, expenditure and control over services, nor the Village Panchayats entrusted with the work of local affairs have been given $15 \%$ of the local land revenue collection as financial help'."

Mr. Speaker : Amendment moved.
$\dagger$ Shri B. D. Deshmukh: I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note, that in spite of the present heavy burden of taxation on the people in the State, the prospect of further taxes as mentioned in the address'."

Mr. Speaker: Amendment moved.
$\dagger$ Shri B:D. Deshmukh. I beg to move:
"That at the end of the motion, the following be added, namely-
$\dagger$ This amendment originally stood in the name of Shri A. Rejreddy, but, it was moved by Shri B. D. Deshmukh on authorisation.
' But regret to note the failure of the Government to urge upon the Government of India to stop the privy purse to the Nizam of Hyderabad '."

Mr. Speaker : Amendment moved.
*Shri B. D. Deshmukh: I beg to move.
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note that inspite of continuous agitation and financial stringenoy nothing is mentioned and no steps are being proposed to stop the compensation to Sarf-e-khas and ex-Jagirdars '."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri Ch. Venkatrama Rao (Karimnagar): I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note that inspite of the unprecedented toll due to Cholera epidemic which is still continuing to play havoc in the State, no effective measures are proposed to be taken. '."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri V. D. Deshpande: I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note that the Address is silent on the policy regarding the disintegration of the State inspite of the establishment of the State Reorganisation Commission and public demand'.

Mr. Speaker: Amendment moved.
$\dagger$ Shri V. D. Deshpande: I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note that there is no mention of any proposal for the abolition of the 'Wathandary' system '."
*This amendment originally stood in the name of Shri A. Raj Reddy, but it was moved by Shri B. D. Deshmukh on authorisation.
$\dagger$ This amendment originally Stood in the name of Shri G. Hanmanth Rao, but it was moved by Shri V. D. Deshpande on authorisation.

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Abdur Rahman (Malakpet) : I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note the inadequacy of the amount sanctioned for the rehabilitation of the displaced persons and its improper use'."

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Syed Akhtar Hussain (Jangaon): I beg to move :
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
'But regret to note the failure of the Government to take adequate steps towards the cultural and social development of people in the State'.

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Gapidi Ganga Reddy (Nirmal-General): I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note the absence of any reference in the Address about the abolition of the 'Watandari' system of Patels and Patwaries':"

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Gopidi Ganga Reddy: I beg to move:
Minat at the end of the Motion, the following be added, namely-

But regret to note the absence of any reference in the Ndaress about the extension of free and compulsory education to all parts of the State, and making available necessary gimenities to places where it is in force'."

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Gopidi Ganga Reddy: I beg to move:
"That at the end of the Motion, the following be added, namely-.
' But regret to note the failure of the Government to arrest the growing corruption in the State and to publish the report of the Corruption Enquiry Committee '."

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Gopidi Ganga Reddy: I beg to move:
" That at the end of the Motion, the following be added, namely-
' But regret to note that the Address is silent about the prevention of slaughter of cows and other useful animals '."

Mr. Speaker : Amendment moved.
Shri G. Sreeramulu: Mr. Speaker, Sir, I find that the wording of the amendments to the Motion of Thanks given notice of have been considerably changed, and the altered wording does not exactly convey the sentiments which we wished to express. I want to know how far the Secretary of of the Legislative Assembly is competent to modifiy our amendments.

Mr. Speaker: Changes made in the wording, might be only grammatical corrections.

Shri G. Sreeramulu : I too know something of Grammar, but I find that some sentences in the amendment have been omitted.

Mr. Speaker : To which amendment is the hon. Member referring?

Shri G. Sreeramulu: To my own amendment at page 3 of the list.

Mr. Speaker : How does the amendment tabled by the hon. Member read ?

Shri G. Sreeramulu: That one is with the Secretary; I have not got a copy of it.

## Mr. Speaker: Does the hon. Member think that there a material ehange?

Shri G. Sreeramulu: Yes, there is, and that is why I raised the matter. If there are any grammatical errors, the Secretary may correct them but he can not change the spirit of the amendments.

Mr. Speaker: I agree that only grammatical errors should be corrected, and the change in the wording should not affect the main purport of the amendment. I shall look into the matter.
*Shri Ankushrao Ghare: Mr. Speaker, Sir, my first, amendment seeks to discuss the introduction of regional languages in the Courts. In this connection I would like to refer to the Press Note issued by the Government on the 17th February, 1954, regarding the languages to be used in Courts.

Mr. Speaker: The hon. Member may speak in Hindi as well.

भी. अंकुइराव घारे :-मिस्टर स्पीकर सर, हमारी गव््नर्ममेंट की त्रफ से $९ ७$ फरवरी, १९५४ को लेक नोट निकाला गया था। अबतक कोर्टे की लँग्वेज अंग्रजी थी और अिसके पहले अुर्दू थी। बुसको बंद करके अब कोर्ट का सब काम रीजनल लेंग्वेजेस (Regional languages) में १ मार्च से चल्याया जाय, अैसा अुस नोटमें कहा गया है। जो प्रेस नोट अिशू ( Issue) की गओी है अुसमें जो लेंग्वेज की पॉल्यिसी ज़ताओी गदी है कि कोर्ट का काम रिजनल लेंग्वेज में होना चाहिये, अुस पॉलिसी से तो कोजी बेखतेल्राफ नहीं हो सकता है। कोर्ट का काम रीज़नल लेंग्वेज में चले यह तो हम भी चाहते हैं। लेकिन अिसके बारे में जो दिक्कतें-






 ريش


शी. अंकुहाराव घारे :-हम यह बात तो मानते हैं कि कोर्ट का काम रीजनल लंग्वेज में ही होना चाहिये। लेकिन किस सिलसिले में कुछ कॉशसली अप्रोच्च( Cautiously approach) होने की जरूरत है। हमें मालूम हैं की यहां पहले पूरा स्टेट कों अुर्दू में था। और अवाम को अपने भुकद्दें के लिखिये बकीज्रों की जहूरत पडतीही हैं। वकीलों के बिना कोर्ट में मुछ काम नहीं हो सकता

हम यह भी देखते हैं कि जो मँजिस्ट्रेट्स होते हैं वे भी अलग अलग रिजनल लैंवेजेस जाननेवाले होते हैं। अगर यह्ह कनून मराठवाडा, कर्नाटक और तेलंगाने में ? मार्च से ही चल्लाया जाय तो कामके करने में बडी दिककत होनेवाली है । हमारे देश में हिंदी लँग्वेज राजभाषा के तौर पर अपनाने के लिये भी १५ वर्ष की मुद्दत रंखी गभी है। जिस जबान से सब लोग ऊॅडजस्ट ( Adjust ) कर सकें अिस विचार से ? $५$ साल रखे गये हैं। हमारे यहां जो प्रेस नोट निकाला गया है कि ? मार्च से कोर्ट का सब काम रिजनल लंग्वेज में होना चाहिये, अुससे तो बडी दिक्कतें पेश आयेंगी। पहले यहां कोर्ट मे अुद्दू.जबान थी। अुसकी जग्ट पर अब अंग्रेजी जबान रख दी गओी तो कितनी दिक्कतें पेश आओं यह तो आप जानते ही हैं। आप अगर किसी अदालत का फैसला देबेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो जजमेट ( Judgement ) अंग्रेजी में लिखा जाता है अुसमें किस अजीव तरह से अंग्रेजी का जिस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो लोग फँसले लिखते है वे अंग्रजी के अच्छे जानकार नहीं होते हैं। भिस लिये मेरी यह गुजारिश है कि रिजनल लंग्वेज में ही कोर्टं का काम होना तो जरूरी है और वह होगा भी लेकिन अुसको अमल में लाने के लिये थोडी धीमी रफतार की जरूरत है और जल्दबाजी से यह काम ठीक तरह् से नहीं होगा। आज जो प्रेस नोट गव्हर्मेंटंट ने निकाली है अुसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशन्स ( Complications ) होने के अिमकानात है।

आज यहां पर जो मुस्लिम वकील अदि हैं जिनकी मादरी जबान अुर्दू है अुनके लिये तो अिस तरह के प्रेस नोट से बहुत तकलीफ होनेवाली है। आज तक अुन्होने अपना सब काम अुर्दू में चलाया अब रिजनल लंग्वेज में अकदम से काम करना तो भुनके लिये बडा मुराकिल होगा। अिस कारण से युनको तो अिससे बेकार होना पडेगा। अिस लिये रिजनल लँग्वेज तो कोर्ट की जबान होनी चाहिये लेकिन अुसकी रफतार थोडी धीमी होनी चाहिये ताकि अुसमें दिक्कतें न आयें।

दूसरी जो अमेंडमेंट है वह कोऑपपरेटिच्ह मार्केटिग (Co-operative Marketing) के सिल्रसिलेमें हैं। गवर्ममेंट को कोऑपरेटिण्ह मार्कोटिंग की तरफ जितना घ्यान देता चाहिये अुतना वहन्हीं देरही है। गये दो साल में कोआपरेटिव्ह मार्केंटंग की तरफ कोली ठोस कदम नही अुठायागय लतूर, जाल़ना, और गुलबर्गा, वरंगल में कोंओपरेटिम्ह मार्केटिंग तो शुरू की गओी है, हेकिन जिस् तरह काम होना चाहिये बैसा नहीं हो रहा है। हम यह देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का कोलॉपरेटिव्ह मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैं और अुसमें जो लोग काम करते हैं अुन्हें अुस काम से कोधी खास दिल्चस्पी नहीं हैं । वहां सिर्फ क्लरिकल ( Clerical) काम होता है। जिस दंगसे कान होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है। जो लोग कोओपरेटिव्ह मार्कोटंग से फायदा बुठाना चाहते हैं भुनको अड़्हान्देस (. Advanees ) अादि नहीं दियें जाते हैं। अँप्रिकल्वरिस्ट (. Agriculturist ) को फायदा पहुंचाने के काम कोओपरेटिष्ट्र मार्कटंग डिपार्टमेंट को करना चाहिये। यदि किसानों कों खेती में नुकसान आता है तो धुनको अैडब्हान्सेस देकर मदद वेनी चाहिये। बॉम्बे स्टेट में कोओपररेटिं्ह मार्केटिंग का काम ज्यादा अच्छे हंग से, किया जा रहा है। वहां अंज्रिकल्चर्टस्ट का माल अच्छे दामों में बेचने की कोविशा की जाती है। बुनुका गल्ला स्दोबस्यं में रखनें की भी व्यवस्था की ज़ाती है । ग़ल्ले की सिद्युरिटी पर अुन्हें होन मी दियां जाता है खोर सब तरह की अिमदाद भी की जाती.है। अिस तरह् से यदि ह्मारे यहां कोलॉपरेटिच्ह मार्केटिग की


में तो अिसका कोओी जिक्क नहीं आया है। यह् बात गव्हर्नमेंट की नजर में लाने के लिये ही मैने यह्ह अमेंडमेंट लाओी है।

दूसरी बात मुझे अेज्युकेशन के सिल्यसिले में कहनी है। यह कहा गया कि गत दो साल में स्कूलों की संख्या में बहुत अिजाफा हुआ। $9 ३ 00$ मदरसे खोले गये और गये दो साल में ४ लाख मास्टर्स को रिकूट ( Recruit) किया गया। लेकिन यह तो अंज्युकेशन ( Education) का अंक्सप्यानरान ( Expansion ) हुआ। अंज्युकेरान का जो कनसॉलिडिडान Consolidation) होना चाहिये था वह तो अबतक नहीं हुआ है। व्हॉलंटरी अंडेड स्कूल की जो स्कीम है वह तो बिल्लकुल स्कॅप (Scrap) करने के काबिल है। ठ्हॉलंटरी अंडेड स्कूल्स में काम करनेवालों को आप ३प रुपये स्टिपेंड ( Stipend) देते हैं। व्हालंटरी अंडेड स्कूल का सवाल हमारे सामने है। मेरा तो कहना है कि व्हालंटरी अेडेड स्कूल्स को प्रायमरी स्कृल की तरह पैसा मिलना जरूरी है। व्होलंटरी अेडेड स्कूल्स में जो टीचर्स अपॉअंट किये गये हैं वे ज्यादा तर सात आठ क्लॉस तक पढे हुझे लोग हैं। अितने कम पढेलिखे लोग वहां के तुलबाओं को क्या पढायेंगे ? अिस लिये अिस स्कीम पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है अुससे कुछ काम होता नजर नहों आता। अिस लिये मै यह चाहता हूं कि जो व्हॉलंटरी अेडेड स्कूल्स है अुन्हें बंद करके परमनेंट प्रायमरी एकूल्स में बबदील किये जायें। ये जो व्हॉलंटरी अंडेड स्कूल्स हैं अुनका जिन्स्पेक्शन (Inspe tion भी अच्छी तरह नहीं होता है। अंसे जो स्कूल्स खोले गये हैं और अुनमे जो अंज्युकेशन मिलता है वह अच्छा बंज्युकेशन नहीं कहा जा सकता है। आज के आपके स्कूल्स केवल क्लर्कस तयार करने के फॅक्टरीज होगये हैं। जिस लिये ज्यादा स्कूल खोल कर अज्युकेशन का अक्सपँनशान करने की बजाप्र कनसॉल्लिडेशान करना ज्यादा जहर्री होगया है। आज जो पढाओ होती है अुसमें विद्याथियों का जनरल नॉलेज (General Knowledges ) का स्टंडर्ड तो बहुत गिराहुवा है। वितेजेस में जो टीचर्स रहते हैं चे ज्यादा जनरल नॉलेज भी लडकों को नहीं दे सकते हैं। लडको को हायजिनिक प्रिन्सिपल्स (Hygienic Principle) भी स्कूल से नही समझायें जाते हैं। अिस लिये जो अंज्युकेशन आप बढाना चाहते हैं वह नाकामियाब बन रहा है। और आपका पैसा बेकार खर्च हो रहा है। बजट में तो बडी रकम दिखती है और लोग कहते हैं कि गव्हृंमेंट अंज्युकेशान पर बहुत रपया खर्चं कर रही है। ।ेकिन जो स्पया खर्च किया जा रहा है अुसका जो फायदा होना चाहिये वह कुछ नहीं हो रहा है ।





 ज्यादा पैसा नहीं भमलता है। और गम्ह्ंनमेंट की जो अंड है वह भी बहुत कम है। दूसरी चीज़़ मुले यह अर्ज करनी है कि खिन स्कूलों में बच्चों की फिजिकल फिटनेस ( Physical fitness ) की तरफ बराबर ध्याने नहीं दिया जाता। अुसकी त्वर ज्यादा भ्यान देने की जहर्रत हैं। मैने अेक रेजोल्यूश्रांन बिस असेंब्ली के सामने लायाथ्या कि हायस्कूल्स ओौर

कॉलिजस में मिलिट्रिट्रेनिंग नहीं तो कम से कम फिजीकल ट्रेनिंग तो लाजमी कर देना चाहिये। लेकिन आज तक अुसके बारेमें कुछ नहीं किया जा रहा हैं।
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]
شرى
(Speech from the throne ) " كم هم
 كيجاتى رهى كمه رإج بريكه







 راج بريكه











 (High Powe: Commission) ) ( (
 (Southern India ) (

 D_TT_A
 -












 ( Financial Policy ) (أنک
 تجربهـ كم فائيو اير چلان



 (Appioach)







































 نها هيزن



 ثبلوم هو 5 كه هر دو بيل ير ايكـ يولس

 ايسا سوال كرخ


承













 سمتى (

 الج يربكه




（ Directive ）共
 －ا



भी．भगवानराव बोरलकर（वसमत जनरल）：－अध्यक्ष महाराज，काल या ठिकाणीं राज－ प्रमुखांचे भाषण झाले．या वर्षीच्या ब्यांच्या भाषणामध्यें आणि दोन वर्षापूर्वीच्या भाषणामघ्यें अल्यंत फरक आहे असे वाटते．दोन वर्षापूवों जे आमचे प्रगतीचे अंदाज होते त्या दृष्टीनें या भाषणा－ कडे पाहिले तर हे भाषण निराशाजनकच आहे．आज आम्ही जिकडे तिकडे पंचर्वाषक योजनांचा विकास होत असतांना पाहतो，आणि आमच्या हैदराबाद संस्थानाकडे तुल्उनात्मक दृष्टीने पाहिले तर येथील प्रगती निराशाजनक आहे असे माझे मत आहे．

राज्यांमघ्यें，राज्यांतील सामान्य जनतेमघ्यें，आणि सरकारच्या अॅडमिनिस्ट्रेशान मघ्यें जे सहकार्य पाहिजे ते दिसत नाहीं．सरकार अेकीकडे आहे，आणि जनता अकीकडं आहें；आणि म्हणूनच आमच्या राज्यांत जनतेच्या सहकार्याच्या अभावीं पंचर्वाषिक योजना प्रगतो करीत नाहीं． मला सांगावयाचे आहे कीं तुमचे अधिकारी ज्या पद्धतीने काम करतात，त्यांचा जनतेरीं वागण्याचा जो द्षष्टीकोण आहे，त्यावरून ते लोकराही राज्यांतील अधिकारी आहेत असे बाटत नाहीं．त्यामुळे लोकराहीचा विकास होझील असे वाटत नाहीं．तसेच दुसरी गोष्ट अरी आहे की काग्येस पार्टी किवा सरकारी अधिकारी विरोषी पक्षाच्या लोकांचे सह्कार्य ध्यावयास तयार नसतात．कोण－ व्याहि राष्ट्रांत सर्व जनतेचे सह्कार्य स्ररकार घेत असते，आणि ल्या शिवाय ल्रोकशाही सरकार צ्रगतीहि करहं राकत नाहीं．पण आमच्या येथे तसा प्रकार नाहीं．लोकांचे सहुकर्यं न घेता तुमचे अधिकारी आपले काम करतात，आणि म्हणुन ती कामें डेकांगीपणें होतात असे दुःखाने म्हणावे हागते．जे सार्वजनिक कार्य आहे，ज्यामुळे सर्व राज्याचा विकास होत असेल ख्या ठिकाणी आक्ही जरूर सहकार्य देअूं．पण त्री सुद्धां कोँग्रेसचे लोक आपले काम अेकांगीपणाने करतात．

आमचे अधिकारी ज्या रीतीने काम करतात ल्यावरून ते लोकशाह्ही सरकारचे अधिकारी ब्याहेत अही कल्पना होत नाहीं．सध्या ल्येकामर्यें अणि सरकार मघ्यें भेद पडत आहे，आणि माब्ये असे मत आहे कीं त्यामुळे विकास कें⿳亠二口欠彡 सफल होणार नाहींत．जेथे जेये आमच्या कडून कांहीं गोष्टी करा म्हणून सांगण्यांत येते，ल्या योग्य असल्यातरी सरकारी अधिकारी ल्या करीत नाहींत． ब्यांना जे कोहीं करावयाचे असते ते फक्त कँग्रेसच्या लोकांच्या सांगप्यवर्न करतावे．आतातंचिच्र
 लोकांचेच सहकार्य घंतले गेंले．．वान्ही आमचे सहकार्य घ्या म्हणुन सांगतो तरी घेतले ज्ञात नाहीं－


राज्याने प्रगति करावी अरी तुमची अिन्छा असेल आणि खरोखर ल्रोकराही चालवावयाची असेल तर तुम्हाल्या सर्व पक्षांचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे.

ज्या निरनिराळया विकास योजना हैदराबाद राज्यांत होत आहेत त्यांचे दोन तीन गट आहेतमराठवाडा, तेलंगण, आणि कर्नटक, या पैकीं मराठवाडा फारच दुर्लेक्षिला गेला आहे. त्यांतत्या त्यांत परभणी जिए्हयाकडे फारच कमी लक्ष दिले गेले आहे. त्यांत बेकच अेक पूर्णा धरण योजना असून तीहि अजून निश्चित स्वर्पांत नाहीं. मुख्य मंग्यांनी सांगितले होते कीं ती योजना मध्यसरकार कडे मंजूरी करिता पाठविली आहे. परंतु तिचे काय होणार आहे कांहीं सांगता येत नाहीं. अंका जिल्हयाला कमी वांटा आणि ओका जिल्हचाला जास्त वांटा हे कसे न्याय्य आहे ? शिक्षणाविषयीं सुद्धां तीच गत आहे. मराठवाड्यामध्यें शिक्षणाकडेहि दुर्ञक्ष केले गेले आहे. जे थे कँग्र्रेसच्या लोकांनी सिफारस केली तेथे शाळा सुरूं होतात. मी स्वतः किती तरी अप्लीकेशन्स ( Applications) दिल्या आहेत पण व्यांना मंजूरी मिळाली नाहीं. असा अेकांगी दृष्टीकोण सरकारने ठेवणे योग्य नाहीं. झाळे करिता अप्ल्लीकेशान कोणीहि देवो तो कोणत्याहि पार्टीचा असो योग्य वाटल्यास तेथे शाळा काढल्लीच पाहिजे. ल्याच प्रमाणें वद्यकीय किंवा मेडीकल बाबीसंबंधी आहे. राजप्रमुखांच्या भाषणामध्यें वैद्यकीच्या बाबतींत चांगल्या योजना दिसत नाहींत. आम्हाला अरी आशा होती कीं अेसादि भरीव योजना मराउवाडचा करिता असेल्र. पण या बाबतींत आमची निराशाच साली. कोठे $\{०, १ ५$ बेड्य् वाढविणे कोठे अखादा डॉक्टर वाढविणे अशा मल्मपप्ट्टने प्रगति होत नसते. तुम्ही फाटक्या गादीवर तखादी चादर टाकल्याचा प्ययत्न करीत आहांत याचा अर्यं आपण विकास केला व राष्ट्राची प्रगति केली असा होत नाहीं. हे सरकार आणि जवाबदार नेत्यांनी लक्षांत ठेवावे. आपण किती प्रगति केली, जनतेच्या आमच्या बद्दलच्चा काय भावना आहेत, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. आज जनतेला असे वाटत आहे कीं हे आमचे राज्य नसून पोलीसांच्या जोरावर चालणारे राज्य आहे. जनतेच्या प्रतिनिधींना मोकळे पणाने कार्य करू द्या, आणि त्यांनग सरकार कडून सहकार्य घ्या. नांदेड जिल्हघांत तुम्हीं विकास केंद्र काढले बितर जिल्हयांत जपानी भात रोंतीचा प्रयोग केला. पण परभणी जिल्हयांत काहींहि केले नाहीं. हथा बद्ल मला फार दु:ख होत आहे.

सवीत महत्वाची गोष्ट म्हणजे स़ष्यां लाचलुचपत फार बोकाळली आहे. पंडित नेहुलनी सांगितले कीं करष्शान बंद केले पाहिजे. पण्र येथे भुलट प्रकार आहे. कांहीं ताकार करावयास

 गेके तर तो मनावरं घेत नाहीं. सर्क्कल बिन्स्पेक्टर बद्ल ही. केसर पी. बैंकत नाहीं. कोणी होम



 द्यम्याचा वर्गरे काहीं प्ता नाहीं. तुमचे अषिकारी कांहीं गुंडंघी मिळून मिसळून गरीब जनतेका दड्रूंन टाकतातं. लोक म्हणावयाला लागहे आहेत कीं पूर्वीचेच राज्य बरे होते. या वरून आपण काय तो घडा धेतरा पाहिजेे आणि आपल्या दृष्टीकोणांत योग्य तो बदल केला पाहिजे.

अँटी करष्शन कमेटी (Anti corruption committee ) स्थापन केली. मी स्वतः ल्या कमेटी समोर साक्ष दिली होती. पण त्या कमेटीने काय शिफारसी केल्या व त्यांचे काय जाले याचा कांहींच पत्ता नाहीं. या वरून आम्हीं कांहीं प्रगति करूं राकूं कों नाहीं या बद्द्ल मला खंका आहे.

आम्ही आपल्या आजूबाजूंच्या प्रांतांकडे पाहिले पाहिजे. मुंबओी पांत आहे, मद्रास प्रांत आहे, त्यांनी जनतेच्या व अितर पक्षांच्या सह्कार्याने किती प्रगति केली या कडे रक्ष दिले पाहिजे. ज्या राज्यांत न्याय्य गान्हाण्याची योग्य दाद ल्गागत नाहीं ल्या सरकारला आम्ही लोकराही सरकार कसे म्हणावे?

लाचलुचपत बंद करावयाची असेल तर सरकारी अधिकान्यांच्या कामकरण्याच्या दृष्टीकोणांत सुधारणा झाली पाहिजे, आणि त्यांचेनर निरिक्षण करण्यास अेखादी कमेटी स्थापन करावयास पाहिज. अधिकान्यांच्या गुन्ल्ह्हयायाची चौकशी करावयाची असल्यास डिपर्टमेंटल जिन्व्वायरी (Departmental enquiry) करण्यांत येते ल्यांत खालच्या चोराला वरना चोर साक्षी होतो, आणि अशा चौकरीतून कांहों निष्पन्न होत नाहीं. अशा रीतीने राज्य चालूं शकत नाहीं. मरु सांगावयाचे आहे कीं या पुढें लोकराही राज्यांत अशा गोष्टी चालणार नाहींत आणि आम्ही चालूं देणार नाहींत. मी जे कांहीं बोललो ते अितर कोणत्याहि भावनेने बोललो नाहीं तर आपल्या राज्यांत सुधारणा झाली पाहिजे, व जनतेला वाटले पाहिजे कीं हे आमचे सरकार आहे, अशा भावनेने बोललो. आमच्या अधिकान्याबद्दल जनतेला प्रेम वाटले पाहिजे. हे सर्व करावयाचे असेल तर सरकारने सर्व जनतेचे व सर्व पक्षांचे सहक्कार्य घेतले पाहिजे. आम्ही तुमच्यारीं सहक्रार्य करण्यास तयार आहो. हथा गोष्टी केल्या तरच हैदराबादची प्रगति होझील.

ऐोवटीं मी केलेल्या सर्व सूचनांचा सरकार विचार करील व ल्याकडे योग्य ते लक्ष देलील अशी आशा व्यक्त करून मी आपली रजा घेतो.

* شري رنك


 عالمول





 سيورث ( Support (





 كئى ديها ت باق هيى اون غ












冨







4 种






## Discussion on Motion on

 ( Buses) (

 وهان












 هالكُزارى ابهى تكى ديوانى ايرياز ( Areas (




 (


 .

先
 . $\mathbf{P}-\boldsymbol{I I}-6$

(Land to the tiller ) ( 5 ) (انون لايا









 شيرخوار بجول . . . . . . . . . . . . . . . . .
 كاليجس ) Colleges (



 S
 - \&

(Hyderabad Scarcity Fund) انمول ن
 S 4245045 ك ك


 ئلد ت هِ

 هـ اوهزيشن ثارزن)

 ثيكزيشن ( Taxation (
 بنانِ السْرث ( Sacrificing Spirit (







 وصول نيّ كها جاتا . . .








 . "
隹


غ





乏

















 un 0.


 هوها


 مرنا معلوم شوتا

 צ الجو كيشت )
 ( $9, r$ اليهو كيئُّ













 هين تو ان سِم كيا جاتا غـ


 ( $\quad$ ( 0 (隹 :


 هو






 اكى آب

 ( endowments天

 ع











 Worsuy

 ديا مباءغ تو هائير ايوكيشن



The House then adjourned for recess till Forty minutes Past Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Fortyfive minutes Past Five of the Clock.
[Mr. Deputy Speaker in the Chair].


भी. गोपिडीगंगा रेड्डी :-हम हर साल देखते है कि देहात में जब नये साल का अनाज लगाते हैं तो अुस वक्त शुभ लक्षण वाले से मुहूर्त कराते हैं। अुनकी भावना रहती है कि अिस तरह मुहूत किया जाता है तो फसल अच्छी होती है। अगर किसी के हाथ से मुहूर्त करने से फसल में बढती होने के बजाय कमी होती है तो फिर से अुस आदमी के हाथ से मुहूर्त नहीं कराते हैं। लेकिन हम तो अेकराही प्रभुत्व जिनके हाथ में सोंपा गया है अन्हीं के हाथ से हरसाल हमारे वर्ष का मुहूर्तं कराते है । में यह पूछना चहता हूं कि जन बोकर गेहूं कैसे हासिल किया जा सकता है ? हुमें हर साल जो राजप्रमुख का अँड्रेस सुनाया जाता है अुसमें हर बार देखते हैं कि पहले जमाने में क्या किया गया अिसी की कहानी सुनाओी जाती है। और हरसाल वही दोहराआी जाती है। अिस साल भी पिछले साल हमने क्या कियर यही बातें ही की गओं लेकिन आगेे आप क्या करना चाहते हैं और वया सोचते हैं अिसके बारे में तो अिस ऑड्रेस में कुछ नहीं कहा गया है। और में देखता हूं कि हमारे स्टेट में अभी तक वही पुरानी जागीरदारी सिस्टम चल रही है। बतनदारी सिस्टम चल रही है। मेरा कहना यह नहीं हैं कि आज जो पटेल या पटवारी हैं अुन्हें निकाल दिया जाय। या अुसको काम न दें। लेकिन आज जो पटेल या पटवारी हैं वह् क्या काम करते हैं? वे सिकं गुमास्तगीरी करते हैं। आज जो पटेल पटवारी आते हैं वह्ह बतनदारी सिस्टम से आते हैं। पीढ़ीजात पटेल़ी चलती आ रही है। आज जो गुमास्ते हैं अुन्हें आठ या बारह र्पये दिये जाते हैं। जितने से वे अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं ? और ये जो पृेल प्टवारी हैं वे गाँव के लोगों को चूसते हैं। आज जो पटेल पटवारी हैं वह् लोग काम से आराम ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर औसे हाल्यत में सिरवत लेने का भुन्हें ज्यादा मौका मिलता है। लडाओी करने के और रिएत सिवानी के मौके ये लोगढूंड कर निकालतें हैं। जब पटेल और पटवारी का सिस्टम खत्म होगा और पह बतनदाईी का सिस्टम खतम हो कर पटेल और पटवारी लोगों के तकरेर होंगे तब यह काम ठीक ठंम से हो सक्किए।






आज आपके पास जो बडे बडे कलेक्टर आदि ओहदेदारार है भुनमें भी अमीर और बडे बडे घराने के लोगों को लिया जाता है। भिन तमाम पुरानी बातों को बदलने की जरूरत है। सब रिइवतखोरी की जो जड है वह आपकी वतनदारी सिस्टम लेकिन अुले बंद करने के सिल्लसिले में राजप्रमुख के अँड्रेस में कुछ नहीं कह्या गया है।

अब मुछ़ जबरी ताल्यिम के मुताल्कुक कुछ कहना है। जबरी तालिम के बारे में यह कहा गया है कि कुछकुछ जगहों पर जबरी तालीम लागू करदी गओ है। लेकिन पूरे स्टेट में जबरी तालीम करने के मुताल्लुक कुछ नहीं कहा गया है। मेरा तो कहना है कि सारे स्टेट में जबरी तालिम दी जानी चाहिये।

हमारे मिनिस्टरों की संख्या ज्यादा बढाओ जा रही है। मेरा तो स्याल है कि मिनिस्टरों की तादाद में बढती करने से रिखवतसितानी और भी ज्यादा बढ जायेगी। रिशबतसितानी बंद करने के लिये क्या किया जाना चाहिये अिसके लिये आपने अेक कमिटी मुकर्रर् की थी और सिर्फ अुसकी जांच करने के लिये आपने दो साल गुजारे हैं लेकिन रिखवतसितानी कैसे रोकेंगे जिसके बारे में अबतक कुछ नहीं कहा गया है। हम सब लोगों को मालूम हैं कि आप सब गांधीजी के चेले हैं। गांधीजी ने जिसको रोकने के लिये कितनी कोशिशा की। लेकिन आप धुनके चेले क्या मह बता सकते हैं कि आप लोग हुकूमत में आने के बाद रिखवतबोरी कम होगझी है ? हम देखते हैं कि आप यदि कोओी फेंड जमा करते हैं तो सरकारी नौकरोंसे जबरी से अुसमें पेसे लेते हैं और यदि आपके फंड में कोओी पै सा न दे तो झुसको तनख्वाह नहीं मिलती है। अिस तरह्र से यद्वि झुसे तनख्वाह नहीं मिली तो फिंर वह रिखवत देने के लिये और लेने के लिये मजबूर होता है। जब बह देखता है कि मेरे अूपर का अफसर मी रिशवत लेता है तो फिर वह्र सोचता हैं कि मुझें भी रिखत हेने में क्या हर्जा है। खिस समय मुझे अेक किस्सा याद आता है। हमारे यहां अेक पुलिस कॉन्ट्रेबल था जिसे? 000 रुपये की रिश्वत लेते हुओे पकडा गया था। अुसके जेबसे 9000 रुपये बरामद हुये। लेकिन आजतक जुसके बारे में कुछ नहीं किया गया। जितने दिन होगये बार बार यही कहा जाता है कि मसले जेरेगीर ₹ं। लेकिन अभी तक कुछ भी अंक्शान नहीं लिया गया।

- जो काँग्रेस के ठोग गांधीजी कानाम लेनेवाले हैं और स़मझते हैं कि हम गांधीजी के वारसदार है वें आयु रिख्वतखोरी के रोकयाम के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं जितनाही नहीं बहिकहमारे यहां जो गोबुन्द्र्युपकी द्रिफजज़ के लिये भी कुछ नहीं कर रहे है। । हमारी सरकार ही नहीं बक्कि भारत सरकार नी बंनिं के मुपुस्स्रुक कुछ नहीं कर रहींहै। हमारे यहां रोजाना हजारोंगायें मारी जाती है। लेकिन

 सम जलह चहींदी। जमीने पर नुलके लिये जगह नहीं हैं। यहां आाद्रमियों की संख्या बढ रही है "सुसक मुताल्ट्रुक तो कुछ नहीं किया जा रहा है। बर्थ कट्टोल का नाम लिया जाता है लेकिन जनसंख्या तो बढती ही जा रही है। हमारे महां खेती के लिये ट्रॅक्टर स्राये जा रहे हैं। लेकिन आपके जो ट्रॅक्टर हैं वह कडबा या ग़ोबर नहीं देनेवाले हैं। गाय बैल से जो काम होता है वह् आपके ट्रॅक्टर से नहीं होनेवाल हैं। गोबर से जमीन को साद मिलता है । होगों को गायों से दूर मिल

Discussion on Motion on
सकता है। आप यदि सब ट्रॅक्टरही लाना चाहेंगे तो हैदराबाद स्देट के अंदर किसान खुशहाल नहीं होगा ।

अब जिसके बाद में जंगलात के बारे में कुछ कहना चहहता हूं। जंगलात को बढाने की और बुनकी हिफाजत करनें की कोशिरा की जानी चाहिये लेकिन वह नहीं की जाती हैं। कहा जाता हैं कि जंगलात में दूसरे जानवर आने से अुनका नुकसान होता है। लेकिन अुनको रोकने की कोशिश नहीं की जाती है। जंगलात के अंदर बकरियां जाती हैं तो अुन्हें पकडकर हर बकरी के पीछे दो रुपया जुर्माना किया जाता हैं लेकिन बकरियों को रोकने का अंतजाम नहीं करते है। अंसे यदि होगा तो फिर जंगलात की हिफाजत कंसे होगी ? जंगलांत में बकरियां न आयें जिसके लिये अितजाम करना जहूरी है ।

दूसरी बात आज जंगलात बडी तादाद में कट रहे हैं सरहा बरबादी हो रही है। लेकिन झिसको रोकनें के लिये कुछ नहीं सोचा जा रहा है।

राजप्रमुख का अंड्रेस याने पुराना गाना है। हरसाल राज़्रमुख आते हैं और वही अपना पुराना गाना गाते हैं। भुनके अँड्रूस में कुछ भी नली चीज नहीं रही है। आज भी मेंने देबा तो अेक मी नझी चीज मुझे नजर नहीं आअी। अिसमें अिस बात का जरा भी जिक्र नहीं है कि आर्भिददा साल आप क्या काम करना चाहते हैं। और अुसके लिये कितना ख़र्चा आ सकता है। में तो समझता हूं कि राजग्रमुंख का अँड्डेस यहु अेक रस्मी अदायी है भुसके सिवा और कुछ नहीं है।

* شـرى أنا .......
 مبرس كو موقع منلسيكي -





完倍 - تـ أك ا ب ا
 شيّن P-IL-6






Everything is O. K. on all fronts.




 ( Inequality ) كو دور سوش







 - كورو (Fragmentation) اسطرح اگگيرين اكاكنى كو دهكا
 الم كو هولدن ( T آنريبل بمبرس

 (. Evictions )

 ?


























隹全
 ي












 كورنمن كى جانب يم كيا كيا جبا


















 الثها



## Discussion on Motion on <br> Address by the Rajpramukh.








 National develop- ( برداشت كرـغ ( ment Schemes



 تها ليكن آج











 . بي .
 2 2


ربيشن ( Remission ديا (






 ( Attack) (

 "وصول كرسنغ












范 لوكِ ناراض هين - توكنا
 R





## Address by the Rajpramukh.

 ايسا إنانه ركهى







 - تدابير بتالأى جائينكّى



 كيا بنيادى هینـنج







Shri R. B. Deshpande (Pathri): Mr. Speaker, Sir, I have heard with calmness.....

Shri R. B. Deshpande.: The Constitution gives me righ: to speak in any language as I desire. It is very diffcult tor me to express my thoughts in Urdu or Marathi.

Mr. Deputy Speaker: He may proceed.
Shri R. B. Deshpandè: Thank you, Sir

I have heard with calmness the different speeches of the hon. Members of the Opposition and I am really wondering how not a single member has been satisfied with the report presented to this Assembly. (INTERRUPTION) In this connection, I am reminded of a very beautiful anecdote given in the works of Swami Vivekananda and I think it will be in the fitress of things if I quote it here. There was once a very famous painter who was reigning all over the world, and he was havirg a beautiful portrait with him. He happened to paste it on the public street giving instruction that whoever found any defect in the portrait might place a dot over the defective part of the picture. The funny thing was that some persons gave a dot on the nose, some others on the hand, and in this manner, the defect of the picture was pointed out from morning till night, with the result that the whole beauty of the picture was entirely spoiled, from top to bottom. What does it mean? Mr. Speaker, Sir, does it mean that the picture was very ugly? No. The picture was very beautiful, produced by a world-famous painter and it was acclaimed so by all the people of the world. It only exposed the views of those people who came across the picture and wanted to spoil it. What I mean to say is that a man must have the power of appreciating things. The Report presented by the Rajpramukh before this Assembly may have certain defects; and I don't mean to say that it is cent per cent, good. For the matter of that, is there any person in this.world who is cent per cent. good? According to the famous dictum of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, where an answer to this question has been clearly given a man is never truly one, but he is truly two. Similarly, the Report may have certain defects; but it should not on any account be construed that the Report is entirely useless.

Yesterday, unfortunately, the Leader of the Opposition happened to remark that the Congress Administration had proviectitobe a laughing stock of the people. On the other hand, t would like to say the same thing with regard To the speches made by the hon. Members of the Opposition. Whey have amply demonstrated that there is no proper reasoning and balance in their speeches. I should say that speeches of such kind are really a source of laughing stock to the common people. Whether the Government has made any progress or not is no doubt an important question to be
seriously considered. But the real persons to judge tuis are those who are outside this Assembly; not only ousside this Assembly, but who are outside this State, too.

Mr. Speaker, Sir, I recently happened to go to Nagpur and Buldana, and I was happy to hear the people say that the Hyderabad administration was going on very satisfactorily. I should like to tell the critics that a change in the minist:y need not mean that the administration is rotten to the core. Well, it is very easy to talk things. I am again reminded of a very famous sentence from the MERCHANT OF VENICE written by the world-famous Comedian, William Shakespeare, wherein Portia says: "If to do were as easy as to know what were good to do, chapels would have been churches and poormen's cottages would have been princes' palaces in the twinkling of eye or by the mere touch of a Magic wand." Mr. Speaker, Sir, when an ordinary wall tumbles down on account of excessive rain or some other cause, we find it very difficult to construct it within the required time. The hon. Members of the Opposition take pride in attacking the Administration. For instance, they attacked the Five-Year Plan, which has since become famous all over the world. They complained that nothing has been achieved till now out of the Five-Year Plan. Simply because we have not been able to reach the target within the period of three years, does it mean that it is going to fail ; or, even if it fails partially, is it fair. to attack the Plan completely? Perhaps, during the next five-year period, it may be brought to completion. It does not mean that the Plan is entirely useless.

If we analyse the speeehes of the various hon. Members of the Opposition, we can easily understand that there is so much contradiction between the statement of one hon. Member and the other. Mr. Speaker, Sir, Just now, we happened to hear the speech of the hon. Member from Parbhani. He says that there are so many defects in the Tenancy Act. Only during last session, the hon. Chief Minister assured the whole House that if there is any defect in the Tenancy Act, it could be rectified later on. It depends on our own will and pleasure. Even then, certain people fre not satisfied with it; I must say that so far as one chief element is concerned, viz.; the total abolition of the absentee landlordism; it has been completely eradicated; and that was the only thing which we had cherished long ago. Regarding other matters, there is ample time at our disposal to rectify mistakes, if any. I am P-II-7
of the view that the. Tenancy Act is a double blessing to the people at large. There is benefit not only to the landlords but also to the tenants. With all these things and inspite of the fact that the Tenancy Act has made tremendous progress and has since received the consent of most of the experts, before whom we are simple sparks in our intelligence and in our wisdom, to say that it is a useless Act, really accounts for the fact that we are far far behind the times.

Mr. Speaker, yesterday, one hon. Member happened to say.........I am sorry, I forgot the point. I would therefore leave it. (LAUGHTER). Some Members happened to say that Government. has not given anything tangible, in the Report. I should like to ask, What is the intention or motive of placing the Budget before the Assembly? If you read the Budget, you can exactly understand what the Government is intending to do in future. If everything has not been given in the Report, it does not mean that the Government has not done anything to the public. I submit that only by reading the Budget we can understand what the Goyernment intends to do in future.

I now come to the subject of education. Mr. Speaker, Sir, can anybody say that the Government has not done anything in the feld of education,? So far as education is concerned, $I_{1}$ am sure, all of you will concur with me that great advance has been made in the field of education. We have accepted the principle of free compulsory primary education, which was totally absent in ths State. If anybody still says that there is no adyance in the field of education, I should characterise it as an utter lie. Well, a man has eyes. When a man has jaundiced eyes, whatever he sees will naturally be yellow. I think that has been the case with the most of the hon, Mempers here. They could not find anything good in this Report. Perhaps, the Communists might be able to bring something good (LAUGHTER) The communusta always say that the Congress Government is entirely. gerrupt. L haye tor ask one question, Mr. Speaker,-Sir. Who are those persons responsible to create the belief amongst the people that the Congress Government is entirely: rotten to the core? (AN OPPOSITION MEMBER:-, Your actions.) No. It is due to the actions of the hon . Members of the Opposition. Whepever I happened to ga to the villages-and particularly my equstituency-- Inied to sound the ifeelings of the most innocent, villagersw who did not know a Bif of
politics. I asked them: "Well, Whose administration do you want? Is the Congress administration entirely rotten or do you want the administration of any other party, and much more the administration of the P.D.F.? Instantaneously came the reply: "We want only Congress administration." One another instance comes to my mind now. I think, about an year back, there was a report in Hyderabad that the Congress Government was going to end and the PDF party was going to take over the reigns of administration. Then, a boy aged about 7 years in my own house asked me: Well, Mr. Deshpande, is it true that the Congress Government is coming to an end and that the Communists are going to take over the administration? If it is so, let us pack today only." (LAUGHTER) That shows, beyond doubt that the people have got a terror when they hear the name of 'Communists.' They are naturally afraid of having any other regime than the Congress. Congress Government have got to do things peacefully and cautiously. We can't do things all of a sudden. We can't change things overnight. It is something like a person going to sleep at 1 O'clock after dinning the best ghee and getting up at 4 O'clock to see if there was any lustre and brightness on his face. Mr. Speaker, Sir, I should like to remind the hon. Members of the Opposition that Rome was not built in a day. Hundreds and thousands of years are required for building a nation. If we do things rashly, the Nation will only stand on a slippery ground. Imagine for a moment that the Administration is given in to the hands of other Parties, who have got an ambition to rule. I tell you the result will be entirely disastrous. There will be nothing left for us to rectify. (LAUGHTER) Everything will come to na ught. "That is the picture which $I$ think will come about, and that is the notion of almost all the people. . What I' mean to say is, it is very very easy to speak things." "Only when you get responsibility on your shoulders, you will be able to appreciate the difficulties.

One hon: Member happened to say yesterday: Where is the necessity of having so huch police ? Formerly, there was no buge expenditure on the police. How is if that there is huge expenditure now?

Who is responsible for all these thing ? ffembers ofthe Oppesition clearly assure tfle Government what they will lend all possible co-operation, there is certainly no necessity to
keep the Police. Yesterday only, I believe, the hon. Leader of the Opposition happened to say how unlucky and how unfortunate it is that this session of the House is being carried on under the direct supervision of the Police, with police watch alround the premises! I would ask, who is responsible for all this? I say it is only the Members of the Opposition party who are responsible to bring about this state of affairs. In this connection, I should like to put a pertinent question to the members of the Opposition. Where is the necessity for those who have got any grievances to come directly to the Assembly Hall ? Cannot they go to the Minister concerned, either to his bungalow or to his office? There is mischievous propaganda in the background to bring down the Congress regime and to spoil its reputation.

Mr. Speaker, Sir, I would say that whatever is contained in the Rajpramukh's address is quite right. Very often the question is asked why is it that inspite of the fact that the King Kothi is so near all his wealth is not brought out. Hon. Members of the Opposition have raised this question several times. They need not teach these things to us. We differ in our methods. They are entirely different. Our means are most constitutional, systematic and peaceful while the methods of the members of the Opposition are unsystematic and most unconstitutional. In whatever we do, we want to be looked at and judged from this point of view, viz., that the Congress regime is doing the best thing possible.

Again, members of the Opposition say that the institution of the Rajpramukh should be abolished. I must say, then, that members of the Opposition party who utter these words about the abolition of the Rajpramukh system do not seem to understand thes pirit and significance of the Constitution, which we are having before us, prepared, as it was, by the wisest of persons of our country. If we want to respect our Constitution, why should we utter such words? A promise is a promise. It is a gentleman's word. It, must be duly performed. When the Government says that this institution is going to be retained only for a certain period and abolished thereafter from the land, why should yoodisbelitye it and say, Don't believe the Congress Covernment, as if everyone should believe what all the members of the Opposition say.

Just now, the hon. Member from Parbhani has said that there is a slump and prices are going down. That is the picture
which he has put before the House. Yesterday, ons hon. Member of the Opposition remarked that prices are gring up and they are rising exhorbitantly. I say, where is the conformity between that statement of yesterday and the statement of today made by members of the Opposition parcy. The members of the Opposition are contradicting each other and are not sure as to what they say is correct or incorrect. That being the state of things, how can they claim to be believed in preference to the Congress?

What I say is this: the Report of the Rajpramukh is placed before the House. It embodies a true state of things. i request the hon. Members of the Opposition to appreciate things with large-heartedness. If they do not have that spirit of appreciation, I am afraid whatever they may do or say is sure to be condemned. I would like to request the hon. Members of the Opposition to have that spirit of co-operation with the Government, point out the latter's defects and help them in remedying them, instead of condemning them at every stage and carrying out slogans that the Congress regime is the most wretched Government. Such slogans won't help. The hon. leader of the Opposition speaks, whenever he does, as though he is giving a warning to the Government like a Dictator. Yesterday, he has happened to use such phraseology which ought not to have been allowed by the hon. Speaker. He said that it is a great shame on the part of the Congress regime. I say it is a great shame on the part of the hon. Members to utter such words in the House. Let us approach each other in a spirit of co-operation, so that it may help towards the advancement of our people.

There is one more thing,-the sum given to the Nizam, about Rs. 50 lakhs. The Nizam is not going to enjoy this any longer. Have patience. Patience is a great thing. Impatience will hurl one into great difficulties. Trust the Congress Government. One day or the other, the Congress Government will be able to abolish all these things according to your desire, provided that you have got some. trust and faith in that : Government. What you are going to do, we are also doing. But the methods ane different. Our methods are constitutional. Yours ire not so. You want to snatch things.

Once again, I say that the report must be looked at from a very impartial point of view. I fully agree with my learned.
friend, the hon. Member from Parbhani, in his remarks about the Marathwada area. A fact is a fact and it cannot be gainsaid. In the Report of the Rajpramukh also there is mention made about Marathwada. I would like to draw the attention of the hon. Members to pages 6 and 7 of the Rajpramukh's Address, wherein he said:
'This will be a permanent. relief to the people of the area, though much more will have to be done for development of irrigational facilities, especially in the Marathwada area which has not received its fair share of development projects under the Five-Year Plan'.

See how catholic is our Government. Where there is a defect, the Government is prepared to admit it. The Address further states:
"My Government, however, has sent up proposals in final form, for the inclusion of Purna Multipurpose Project in the Five-Year Plan'.

Regarding Marathwada, I must admit that it is completely neglected. Whenever we go to our constituencies, people say "what about Marathwada ?'. I have got to hang my head down in shame. I would like to put before you, with the permission of the hon. Speaker, a vivid picture of the matters relating to the Marathwada.: It is not for the first time but hundred times, both outside and inside the House, and in meetings, public and private,' we have been telling at the pitch of our voice that, the. Marathwada is neglected. In this respect, I fully concur with "and endorse the feelings expressed by the hon. Member from Parbhani. He is perfectly justified in saying what he has said. Let us alt join together, with a noble heart and urge upon the Chief Minister to concentrate upon the development of the Marathwada area. That is our right and a right conferred upon us.

[^1]We have got the Five-Year Plan before us. The figures I have taken down are districtwise. Agriculture is a thing common to all. There is no need to discriminate in the matter of agriculture. It is equally beneficial to all the parts of the State. For Agriculture, Telangana has got 332.98 lakhs, Marathwada has been allotted 14.9 lakhs; and Karnataka 9.2 lakhs. These figures will speak for themselves and members can understand how Marathwada is completlely neglected. Coming next to Veterinary Department, which is equally important as Agriculture, 25.52 lakhs, 15.4 lakhs and 13.0 lakhs were respectively allotted to Telangana, Marathwada and Karnataka. Akin to Agriculture and Veterinary is Dairy. Herein also, 1.7 lakhs were given to Telangana while nothing at all was given to either Marathwada or Karnatak. Then we have got forests: 4.9 lakhs for Telangana, 3.5 lakhs for Marathwada and 13.0 lakhs for Karnataka. I do not know why the figure has gone so high for Karnataka. For Co-operative Department, 19.2 lakhs were given to Telangana, while 6.6 lakhs were given to Marathwada and 7.1 lakhs for Karanatak. Take the case of Fisheries. While Telangana was given 6.4 lakhs, only . 6 lakhsi was granted for Marathwada while there was no allotment for Karnataka at all.

The grand-total of all these figures comes to 389.9 lakhs for Telangana, 41.0 for Marathwada and 42.3 lakhs for Karnatak. Coming next to Major Irrigation Projects, there is no amount at all under this head given to the Marathwada, as if there are no tanks, no rivers and no other projects; It clearly shows that we are neglected by the Government for reasons which are best known to them and to God and not to us. For Major Irrigation Projects...

Mr. Deputy Speaker: Let the hon. Member refer to important points, instead of going into details.

Shri R.B. Deshpande: I do not go into the details, Sir, when 358.0 lakhs were granted to the Telangania area under the head Major Irrigation Projects" it "is lextremely surprising that nothing was granted for marathwada at all, though, for Karnataka, amount allotted was 1923.0 lakhs.
Minor Irrigation Projects:
Rs. 1,26,90,000 for Telangana.
Rs. $50,60,000$ for Marathwada.
Rs. $4,50,000$ for.Kamatakat

Major Irrigation and Power :
Rs. $4,84,90,000$ for Telangana.
Rs. 50,60,000 for Marathwada.

## Cottage Industries :

Rs. 23,90,000 for Telangana
Rs. Nil for Marathwada
Rs. 90,000 only for Karnataka
Other Industries :
Rs. 2,68,70,000 for Telangana
Rs. Nil for Marathwada and Karnataka

## Transport:

Rs. $91,90,000$ for Telangana
Rs. $70,80,000$ for Marathwada
Rs. 85,00,000 for Karnataka

## Technical Education :

Rs. 1,28,10,000 for Telangana.
Rs. Nil for Marathwada.
Rs: $51,09,000$ for Karnataka.

## Medical:

Rs. $1,10,60,000$ for Telangana.
Re $58,40,000$ for Marathwada.


Grand Total: Rs. 15,22,90,000 for Telangana Rs. 2,72,70,000 for Marathwada and Rs. 2,14,98,000 for Karnataka.

I will now give the respective percentages, which would clearly explain the position. Looking at the plan as a whole the distribution in the Telangana, Marathwada and Karnatak
areas is $38.0,6.9$, and $54.5 \%$ respectively. Excluilirg the expenditure on major, minor and power projects the ${ }^{\text {gigues }}$ are as follows: $70 \%$ of the total expenditure is incurrec on Telangana and only $15 \%$ is spent in Marathwada and $15 \%$ in Karnataka.

Mr. Speaker, Sir, I have, with your kind permission quoted the figures of the three areas, from which one can casily know that Marathwada is neglected completely. The M.L.As of Marathwada have made it a point to insist upon the authorities to do justice to us, to lead delegations and deputations to the Chief Minister and urge upon him the necessity of conceding just demands. Only then, shall we rest satisfied; otherwise there will be a feeling of frustration that our area would remain neglected, irrespective of the fact that we have so many resources in the form of rivers, wells, tanks etc.

Lastly, I should like to make a passing reference to the Purna Project. The official report says that it is under way. We do not know how far it is true. It is only hearsay; really nothing is found there. I do not know how far that will be implemented according to our satisfaction.

I should in conclusion request the Chief Minister to go into these things very closely and concede our just demands. Only then shall we feel that we have a status in the society; otherwise we shall consider that we are the most neglected people in the whole State.

شرىى


 ك

 ي据



 -

Discussion on Motion on
Address by the Rajpramukh.



بتلا ديكا -












शी. ब्ही. डी. देशापांडे : पब्लिक मिनिस्टर के माने पो: डब्ल्यू डी. मिनिस्टर हैं या पबिलिक से आये हुओे मिनिस्टर्स हैं।
شرىى

 ) ( administration ( Let loose)隹隹 ت



 (Set up ) ( ${ }^{\text {(1) }}$




اس جانب توجهه حلا
























 < بي
 -

Discussion on Motion on Address by the Rajpramukh.

 غ ساثه حكونت

 .نكلواديا - آج جو حكودت غ كا سمجه ره هيى - نهي نظام آباد


 كرسكتى هين س اس طرح غ
哏
 اليك






 S

 خ


 إو
 جني . آلـنى


甶

 كَ كرن






 (Welfare State ) (

[Mr. Speaker in the Chair]



भी. गोनिद्राव मोरे (कंधार-आम) :-मिस्टर स्पीकर सर, आज दो दिन से हम राजस्रुुद्ध के अंड्रेस पर चर्चा कर रहे हैं। अिसमें बहुत सी बातें पारिसी की बयान की गरी हैं बीर समिब्रिए से

 (Faint idea ) अेक कल्पना अिसमें देने की कोशिारा की गझी है। दो दिन से सुन रहा हैं
 और जह्रत्कुछ है? भिसके मुताल्क्रुक बहुत कुछ कहा गया लेकिन बब तक हूम और आाप पूर्य तंद


 है। यह मुमन कन है कि अभी अभी जमरी हूक्तकायम हुआीहै। अक्क साल में कम कारगुजांी हुली होगी अिसह्यिये अिसके मुताल्डुक कुछ वैहीं कहा पया दूसरे सार्की की कुण निया गया। लेकिन सुल्क के अंक बड हिस्से को पाँच साल मनसूब में की बिए्क्टूड (" Include ) नहीं किया ग्या। जिसको नैलेक्ट ( Neglect किया पया हैं और अस मालूम होताह


मुतालिबा करते हैं तो टेकनिकल राय की कमियां हमारे सामने रखी जाती है। अगर हम भी आफिसर बन जायें तो ओहदेदारों को कह सकते हैं कि अैसी राय दो। बाम्बे प्राविन्स का भी हाल हमको मालूम है। यह तो प्राजेकटस और टेकनिकल राय से मुताल्लुक था लेकिन क्या अजूकेकान के सिलसिलेमें भी मराठबाडे में पैसा खर्च नहीं किया जा सकता? अेक ऑनरेबल मेंबर ने स्टेटिसटिक्स बतलाकरे यह वाजे किया कि मराठवाडे को किस तरह नेग्रेक्ट किया जा रहा है। अिन फीगर्स की रू से यह साबित किया गया कि मराठवाडे को नेग्लेक्ट किया गया है। अब हम महज कोकोडालिल टिअसं (Crocodile Tears) को बर्दाशत नहीं कर सकते। आयंदा हम स्कीमें लेंगे यह वायदा करके आप टेन्रान (Tension ) को कम नहीं कर सकते। अिसक्यिये हुकूमत को अिस पर गौर करना चाहिये कि मराठवाडे की क्या मांग है। गुजिश्ता जमाने की जो हिस्ट्री है अुस जमाने में जिस तरह मराठवाडे को ठुकराया गया अगर आज जमहूरी हुकूमत में भी बिस तरह अिसको ठुकराया जाय तो अच्छा न होगा।

तीसरी बात जो में कहना चाहता हूं वह यह है कि अेक ऑनरेबल मेंबर ने अिस साभिड (राझिट साधिड) से कहा कि पाप्युलेशान की बेंसिस पर सोच रहे हैं। अगर अिस बेंसिस पर भी हिस्सा मिले तो हम खुई रहेंगें और अगर रेवीन्यू के तनासुव से भी हिस्सा दें तो भी खुखा रहेंगे। बिसके लिय हम हुकूमत को क्लचेस्त (Clutches ) में फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ दि अपोजिरान से यह पूछना चाहता हूं कि जब मराउवाडे का नाम आता है तो वे जरा लेकिन पीछे जाकर क्यों बैठ जाते हैं ? (Laughter) यह मुमकिन हैं कि हाय पावर कमीशन (High Power Commission) के सिलसिले में मराठवाडा विधर या अुबर हो जाय लेकिन जब तक हम अेकहंं तो हमारा नजरिया यह होना चाहिये कि हमारी रियासत के संब हिंस्से बराबर तरक्की करें। जो प्लान्स हम त्रिटिश अेम्पायर के जमाने में द्रेबते थे वही आज भी हैं। बिससे यह पता चहतांहै कि हम आंध्र अेम्पायर (Andhra Enpire) का जुज बन गये हैं। आखर् में मेंहु कूमत से यही अपौल करता हूं कि हुकूमत बिस नुक्तेनजर से भी गौर करें कि मराठवाडे में भी अिन्सान बसते हैं और अिनकी़ी बरुरीयात की तकमील भी जरूरी है। यह हुकूमत से आखरी बपील है दौर यह् आवाज नहीं दबाली जा सकती।
*खीमती आंश्याताओी बाधमारे (वैजापूर) :-अंध्यक्ष महाराज, राजप्रमुसांच्या भाषपांतील १क दोन मुध्यावर मी चर्वा करणार आहे. २२ तारखेला ज्या वेळीं राजग्रमुखांनी भाषण केले

 निकालया वाहेत ल्या अामच्या माबांणांतून भाषांतरीत के ेल्या भहेत, म्हणून त्यांतील आशय
 मराठ्वाउच्याकरितां आता" पयंत कांहीं केले नाहीं, जाणि या पुढेढ्हि कांहों करणार आहेत कीं ऩहीं यांथी ल्यांत चर्चा नाहीं. माझ्या पूर्वीच्या वक्स्यानी सांगितले भाहे की मराठबाडधाकडे दुलंक्ष केले गेले आहे. तरीहि मल ल्या शंन्दांची द्विरक्ति करणे भाग आहे. मराठवाडा हा प० लैक्ष तोंकसंख्येचा प्रांत आहे. जर तुम्हाला लोकराही तत्वावर सर्वच गोष्टी करावायाच्या असतील

भाणि तुम्ही करणार असाण् तरीहि मराठवाडयाला या पंचर्ार्षक योजनेंत आपल्ञा हिस्सा मिळा वयास पाहिजे होता. परंतु तें न होता या ठिकाणीं कागदोपन्रो दिलगिरी व्यक्त केली जात आहे. आतां तरी जे सण्वातीन कोटी कर्ज अुभारले जात आहे, तें सर्वच्या सर्व मराठवाडयावरच खर्च केले पाहिजे. तरच आम्ही म्हणूं कीं हो जी दिलगिरी व्यक्त केली जात आहे ती तोंडी नतून सकीय आहे.

मराठवाडथाची अुपेक्षा व्हावयाला आणखी अेक कारण झाले आहे. तें असे कों अधिकाराल्क ज्या व्यक्ति आहेत ल्यांत मराठवाडयाचा प्रतिनिषी असा कोणीच नाहीं. जे कांहों मराठवाउचाो प्रतिनिषी म्हणून आहेत ते बहुतेक है दराबाद शहरांतून घंतले गेंलेले आहेत.

मराठवाड्यांतील दुष्काळी विभागाकरितां म्हणून जे द० लक्ष रुपये दिले आहेत ल्या पंकों फक्त तीन लक्ष रुपये खर्च झाले आहेत. त्यांतील सात रक्ष ख़ये, आणि मुल्य मंग्यांनी जे कजं अभारले आहे त्या बाबत येणारी सवं रक्कम मराठबाडधावरच खर्च करावी अशी माझ़ी मुछ्य मंश्यांना आग्रहाची विनंती आहे. शिवाय पूर्णा प्रंजेक्ट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मला असे कठठले की त्याचे कौम फक्त कागदोपतीं होत आहे. म्हणून मला विनंती कराबयाची आहे कीं तें काम पूर्ण करावयाला पाहिजे.

आणखी अेक गोष्ट जी मला सांगावयाची आहे तीं अशी कीं १५ तारबेला मुल्य मंग्योंनों आपल्या भाषणांत असे सांगितले की ' मी मराठवाडचाकरितां कांहीं करुं शकलो नाहीं या बद्दल फार दिल्युर भाहे. हा माझा संदेश मराठवाडयांतींक जनतेला कळवा". असा संदेश आम्ही पोहचवणे हाक्य नाहों. आाम्हाला मराठवाडधातील लोक काय म्हणतील ? म्हणून माली अरी आग्रहाची विनंती आहे की या पंचर्वाषिक योजनेंत तुम्ही दुसरे कांहीं करुं शकत नसाल तरी शक्य तितक्या गोष्टी मराठवाइ्या करिता अव्य केल्या पाहिजेत. जर रकमेची गुंजायश नसेल तर दुसच्या अंखाहा भागान्या रकमेंत कमी करा व ल्यांतील कांहीं हिस्सा मराठंवाडघाला द्या fितके बोलूून मी आपली रजा़ षेते.

श्री. रहमाजी घोंडीबा पाटील (आष्टी) :-मिस्टर स्पीकर सर, मराठवाडे की हवतकंक जिन मेंबर्स ने अेतराजात अुठाये हैं कि मराठवाडे को कुछ नही मिल रहा है हुस हदतक में बुन सब
 को कुछ अच्छी बतें दिखती ही नहीं हैं। और बिस तरफ जो लोग बैंे हैं वे बुन्हे बहुत बुरे मालूम होते है। कल अंक ऑँनरेबल मेंबर नें अपनी तैकरीर में कहा कि जिस तरह "भूखे बैल कडबे कीगंजी पर जा कर टूट पडते हैं वैसे ही हमारे मिनिस्टर साहहान मी काहमंजील में होनेवाली पार्टी पर टूट पडे हें। यह मेंबर ने सब मिनिस्टर को बैल मान किया हैं।

शी. रहमाज़ी बोंडीका पाटील :-स्खर, ट्रेजरी बेंचेस पर जंब कोजी अँनरेबल मिनिस्टर नहीं थे तब विधर के बेक ऑतनरेबल मेंबर ने कहा कि जबाब देने 'के लिये हम हैं। तो कहा गया कि भाप


मराठबाडे की तरफ से जो मांग की जा रही है वह बहुत न्याय है। यह मांग सब गरीबों की


कहना चाहता हूं कि मराठवाडे के बहुतसे हिस्सों में पीने के पानी की तकलीफ है, वह जल्द से जल्द सरकार को दूर करनी चाहिये। पूर्णा प्रॉजेक्ट की जो मांग यहां पर कओ बार की गओी है वह् मराठबाडे के सभी लोगों की आम मांग है ।

वक्त कम होने की वजह से मै ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं हमझता हूं लेकिन अित न जहूर कहना चाहता हूं कि अभी अभी जो तकरीरें हाभुस के सामने हुओ है अुसमें मराठवाडे के बारें मे जो कुछ कहा गया है वह बिलुकूल सही है। मराठवाडे पर सरकार की तरफ से बहुत अन्याय हो रहा है। मराठवाडे के लिये जो खर्च मिला है और जो जिमदाद मिल़ी है, सरकार की तरफ से वह बहुत कम है। अिस तरफ गच्हर्नमेंट का ध्यान आर्काषत करना चाहता हूं। अुसके साथ साथ यह् भी कहना चाहता हूं कि यह जो काम है बह सब गह्हर्नमेंट खुद हो कर तो नहीं कर सकती। जनता को भी जिसमें सरकार की मदद करनी चाहिये।
 पानी के लिये २० हजार रुपये मिले अुससे हम लोगों ने जो काम किया है अुसकी किमत लुगाओी जाये तो २ ल्राख रुपये की होती है। यानी २० हजार रुपये में हमनें दो लाख रुपये का काम किया है। गव्हृंमेंट जो काम करना चाहती है अुसमें लोगों की सहायता होना जरूरी है। जनता की सहायता कब मिल सकती है ज़ब हम सही माने में अुन लोगों का काम करेंगे। मुझे तो मालूम होता है हमारे आँनरेबल मेंबर्स यहां आकर बडी बडी तकरीरें करते है और समझते हें कि अिससे हम गव्हर्मेंट की मेदद करेंगे। लेकित यह्य स्याल गलत है। जिस तरह से आप गव्हर्हमेंट की कुछ मदद नहीं करसकते हैं $\}$ आपके तो जनता में जाकर अुनके कामों को हाथ में लेना चाहिये।

मेरे तालुके में कुछ छोटे छोटे काम हुवे हैं। और अरी $३ ०, \gamma 0$, लाख का काम होनेवाला है। मैने यहां आकर अष्टी तालुके में तालाबों का काम शूरू करवाया है।

करपशन के बारे में बहुत जोरारोर से क्हा जाता है करपशान कौन करता है । सच देलें तो करपशान अंक तरफ से नहीं होता है। जिसकी मिसाल्ड भी मै आपके सामने रखना चाहता हैं कि करपश्न को
 है । असुसकी दुरूस्ती का काम करने के लिये मैने लोक्ल सेल्फ डिपांटेमेंट से कहा। अुसके लिये अेंक
 पर्पिके कोली ग्ते दार वह काम २२ हजार रुपये में करने के लिये तैयार भी होगया। मैने वहां
 नकर मिबा 1- मेन बदा जाकर कुछ मेंबरों से कहा कि दूसरे गुत्तेदार से धितना यह काम करवाने
 पर सोंच कर $८$ हुार हपये मंजूर किये 1 बह काम वहां के लोगों ने मिलकर ८ हुजार रुपये में पूर
 हरपये देने के लिये तैयार थी। गुत्तेदार अुसमें ५-८ हजार रुपये जहूर कमाताया और कुछ ग़व्द्रामेंट 1. अफसर भी खाते। लेकिन हमनें मौका नही दिया। जिस त्रह से हमने खिस होनेवाले करपंश़न को उंक किया । लिस तरह करणशन को बंद करने के लिये जनता की सहायता मांगनी चाहिये। घुस्की

आज ज्यादा जरूरत है। जनता के सहायता बिना करपरान दूर नहीं किया जा सकना है। गण्हर्नमेंट तो सहायता देती है लेकिन वह सहायता का अिस्तेमाल ठीक ढंग से हो अिसके लिये हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिये। यहां आकर सिर्फ भत्ता लेने से यह काम नहीं हो सकता है अुसके लिये तो आपको जनता के पास जाकर प्रत्यक्ष काम करना होगा। आपको कोओी अकेले का संसार नहीं करना हैं। आपको सारे मुल्क का संसार करना है। आपके अुपर पूरे स्टेट की जिम्मेदारी है। सब ऑँनरेबल मेंबर्स को मिनिस्टर साहब की साहायता करनी चाहिये। मुझे अुमीद हैं कि गये दो साल से मराठवा⿳े पर जो अन्याय हो रहा है अुसे मिनिस्टर साहब दूर करेंगे । और पूरे मराठबाडे की तरफ अपनी निगाह ,रखेंगें ताकि वह दूसरे स्टेट के हिस्सो के बराबर रहे। और आअंदा हमें आगे बढने के मौके मिलेंगे।

हम सब ने मिलकर हमारे आष्टी तालुके में जो काम किया वह मैने आपके सामने रखा है। अंक और भी मिसाल देना चाहता हूं। गअुखेळगांव के पास अेक नाले पर अंक कट्टा बांधने के लिये सरकार से सर्वे कराया। सर्वे करने के लिये जो अफसर आये अुन्होंने जब देखा कि यहां पर करपशान के लिये कोली जगह नही है तो अुन्होने सर्वे का काम अच्छी तरहसे नही किया। अुन्होने कहा कि आप लोग अिस काम को नहीं कर सकते है दूसरे को गुत्ता देने की जरूरत है। गांव वालें अुनकी बातों में आकर जैयार होगये। मै जब वहां पहूंचा तो देखा की गांव वालों ने काम करने से अिनकार किया है। तो मैने अुनसे सब बातें पूछो और फिर से अुनको काम करनेके लिये राजी किया और वह काम करने के लियं हम अभी फिरसे फाओल पेश कर रहे है।

अर्सी तरह निदगांव चोंथ की चावडी का काम भी वहां के लोगों ने अपने हार्थ से कऱनेका विचार किया। पहले अिस काम के लियं $१<00$ रुपये का अस्टिमेट बनायागया था गुत्तेदार आकर $१ 400$ रुपयं में काम करनें के लियं तैयार था। मौन नाकर लोगों को ङिस काम के लिये तैयार करवाया और जिस काम के लिये सरकार 9400 रुपये खर्च करने के लिय तैयार थी आप अुसे ही बेहतर काम बहुत कम रुपये में किया जा रहा है। अिस तरह यदि जनता की सहायता हासिल की जाती है तो हमारी गव्हर्नमेंट जो सह्नयता देगी अुससे बहुत ज्यादा काम हो सकेगां। मै यही कहना चाहता हूं की हमें गच्ह्नर्नेंट की मदद करनी चाहिये तभी यह काम अच्छी तरह हो सकेगा और हम र्रिखतबबाजी को रोक सकेंगे।


 (
 كع共 آنرييل' منسشا تعطيّ
 $\mathrm{P}-\mathrm{II}-9$

13024 th Feb, 1954. Discussion on Mation on Adrress by the Rujpramulth.



The House then adjoumned itil Haf Past Two of the Clach on Thurslay, the 2oth February, 1934.


[^0]:    'But regret to note that the Government have failed to ascertain the extent of unemployment in the State and to take steps to meet the situation arising thereby'."

[^1]:    Gansthwade is not an ordinary area. It has got a huge poputation and the cultiyable areas in it are larger than in Telangana anderaranstaka, Th should tell the House the percentage of the sums that have been allotted for the welfare of the Marathwadararea; it is'only' 2 per cent:' If we have to tell this to our electorate, how does it reflect upon their feelings? . I would place before the House the bare facts and figures which will bring to the notice of the members present how the Marathwada;areais completely neglected in every respect, and these figures are as follows:

